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E D T 0 R A L 
The European Council in Cardiff on June 15-16 reaffirmed 
more clearly than ever the fundamental role of the Single Market in promoting competitiveness, growth 
and employment in the EU. 
The European Council singled out the Single Market Score-
board (see Special Feature in this issue) for particular attention, welcoming the fact that it is being 
extended to include indicators of effective market integration, notably in the context of the EMU Broad 
Economic Guidelines. The Summit explicitly underlined that the improved functioning of the Single 
Market is of paramount importance for the success of EMU. 
Within the framework of EMU, the Cardiff Summit also 
endorsed the decision of the May 19 Council of Finance Ministers that the Member States and the 
Commission would produce short year-end reports on product (goods and services) and capital 
markets. These reports will be used to assess, inter a/ia, the extent to which markets are integrated 
and the ffexibility of particular markets in each Member State. In addition, the Summit invited the 
Commission to table, in time for the Vienna European Council in December this year, a framework for action to improve the 
Single Market in financial services. 
Members of the European Council reaffirmed their commit-
ment to implement all overdue Single Market Directives into national law by the end of I 998. They also invited the EU's Council 
of Ministers and the Commission to pursue initiatives on enforcement of Single Market lows, including improved complaints 
procedures and greater use of informal procedures such as peer group review. 
Such on approach, based on prompt implementation, impro-
ved infringement procedures and resolution of Single Market problems by direct contacts between Member States was advo-
cated in "Making Single Market Rules More Effective", which was adopted by the Commission in May and presented to the 
18 May Internal Market Council (see article on page 4). 
On infringement procedures, I am pleased that a number of 
internal measures to improve their effectiveness and transparency were agreed by the Commission just one week a~er the 
Cardiff Summit. One of the most significant changes is that the Commission is due to consider infringement cases systemati-
cally twice a month instead of five times a year. I should point out that the overall the number of new infringement cases 
opened by the Commission increased by 23% in 1997 compared with the previous year (DG XV accounts for more than third 
of all Commission cases). 
As for use of informal procedures to resolve Single Market 
problems, the system of Contact Points for Businesses and Citizens in Member States' administrations to which people can 
refer such problems can become more operational now that the full list of Contact Points is available on Internet via the DG 
XV Website. An abbreviated list is also reproduced in the centre pages of this issue. 
Another crucial element in ensuring citizens and business can 
take full advantage of their Single Market rights is raising their awareness of these rights. The Citizens First initiative, launched 
in November I 996, has usefully contributed towards filling this awareness gap for citizens and has now been transformed into 
a permanent Dialogue with Citizens, launched at Cardiff (see article on page 2). The Cardiff European Council specifically 
welcomed the Dialogue and recognised its brooder political significance in terms of bringing the Union closer to its people by 
making it more understandable and relevant to daily life. 
The Cardiff Summit also welcomed the establishment of a 
pilot test panel of businesses to improve consultation on new regulatory proposals (see SMN N° 12) and invited the 
Commission to pursue its Simpler Legislation for the Internal Market (SLIM) initiative. 
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Resume 
Lors du Conseil europeen 
de Cardiff, le President de 
la Commission europeenne 
Jacques Santer et le 
Premier ministre Tony 
Blair ont procede au 
lancement d'un nouveau 
programme intitule 
11 Dialogue avec les citoyens 
et les entreprises 11 • 
Succedant a !'initiative 
11 Citoyens d'Europe 11 , sur 
base permanente, ce nou-
veau programme a pour 
but d'encourager une 
meilleure prise de cons-
cience des opportunites 
offertes par le Marche uni-
que. Il offre la possibilite a 
chacun de faire part de 
son experience et d'adres-
ser directement des 
suggestions a la Commis-
sion. La communication 
se fera par le biais du ser-
vice «Europe Direct», 
accessible par Internet et 
par des numeros d'appel 
gratuits dans tous les Etats 
membres (voir liste ci-
contre). On y obtiendra 
des informations pratiques 
et des conseils sur Jes 
droits des citoyens clans le 
Marche unique. Par ail-
leurs, un carnet de route 
pour ceux qui cherchent 
un emploi dans un autre 
Etat membre a egalement 
ete publie, tandis qu'une 
base de donnees de 
10.000 postes vacants 
dans !'Union sera directe-
ment accessible au public 
via Internet. 
During the Cardiff European Council) 
European Commission President Jacques 
Santer and President of the Council Tony 
Blair launched a permanent programme 
run by the Commission called "Dialogue 
ivith Citizens and Business". Its aim is to 
encourage greater aivareness of the opportu-
nities offered by the Single Market and to 
provide an opportunity for people to feed back 
their experience and to make suggestions 
directly to the EU. The approach of the neiv 
programme has taken over from the 
"Citizens First" initiative. For its link ivith 
the public) the Dialogue uses the communica-
tion tools of the "Europe Direct" service which 
was launched) in parallel) at Cardiff 
Europe Direct provides access to a wide range 
of information and advice about the E[li 
and about citizen/ rights in the Single 
Market. The service can be accessed by 
Internet and by free phone numbers from all 
Member States. As part of the launch) a 
Routemap for Jobseekers to help people ivhen 
they are looking for jobs in other Member 
States was published. In addition) a database 
ivith over 10. OOO job vacancies ivas made 
directly available to the public on the 
Internet. 
The Dialogue itself provides factual material about 
rights which can be exercised in the Single Market, 
and enables people to explain the difficulties they 
encounter when using their rights. This feedback 
will be used by the Commission to help identify 
means of overcoming the underlying problems. This 
could include non-legislative actions, such as impro-
ving administrative procedures, better training, and 
simplifying paperwork. 
Mr Santer and Mr Blair launched the new service at 
the opening of a hi-tech exhibition, in Cardiff on 14 
June. The two Presidents inaugurated a new three-
dimensional Internet site called "Virtual Europe", 
which helps people to find out - in cyberspace -
about their rights and opportunities in the Euro-
pean Union. 
"This is the first stage of the programme," Mr San-
ter said. "The new service concentrates primarily 
on citizens, while in 1999 it wil l be extended to 
businesses. Early in the New Year the Europe 
Direct Service will be strengthened by a new Euro-
pean call centre which will be geared up to respond 
to questions on all EU policies." 
Mr Santer said that people are now able to put 
questions and make suggestions to Europe directly, 
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thereby providing their input to improve the func-
tioning of the Single Market. He explained that the 
Dialogue is the successor programme to the Citi-
zens First initiative, which he launched with the 
European Parliament in 1996, and puts it on a per-
manent footing. With that experience in mind he 
said "We know that when people are offered the 
opportunity to inform themselves about their rights 
and to ask questions, they will do so. And, most 
importantly, we learn from their experience and 
build it into improving the way the EU and its Single 
Market work. That's what we mean by Dialogue". 
Via telephone, the "Europe Direct" operators will 
inform European citizens about their rights within 
the Single Market through Guides and Factsheets 
produced by the "Dialogue initiative" and give advi-
ce on practical problems encountered by citizens. 
The service also responds to general information 
requests via e-mail. 
Europe Direct provides access to following services: 
• A Mailbox service for questions about general EU 
issues. 
• A new "EU - Routemap for Jobseekers" which is 
the first publication of the new Dialogue. As a 
response to issues identified during the Citizens 
First initiative, the Routemap contains all the key 
points people need to know when looking for a 
job in another EU country. 
• The existing portfolio of Citizens First guides 
which give a general overview of your rights and 
opportunities in the Single Market and also con-
tain lists of useful address. 
• A jobs database, backed up by the personalised 
information and advice provided to mobile job-
seekers by EURES network and its SOO Euroadvi-
sers who are located across the EU. 
• Constantly updated Factsheets which explain, on 
a subject by subject basis, how people can exerci-
se their rights in each of the I 5 Member States. 
They include names, addresses and phone num-
bers of relevant organisations and cover a wide 
range of topics, for example, how to obtain a 
residence permit, how to get a diploma recogni-
sed, or how to complain about unsafe products. 
For each Factsheet on one topic there are I 5 na-
tional versions, and each version is available in all 
11 official languages of the European Union. 
• A Signpost Service, which assists people in over-
coming practical problems in exercising their 
rights in the Single Market. A multilingual expert 
team signposts people to an organisation or other 
body - at EU, national or local level - which can 
provide further help. 
Austria (local rate) : 0660-6811 
Germany : 0130-850400 
The Netherlands : 0800-8051 
Denmark : 8001-020 I 
Greece : 00800-3212254 
Portugal : 0800 22200 I 
Finland: 08001-13191 
Ireland : 1-800-553188 
Spain : 900-983 198 
France: 0800 90-9700 
Italy: 167-876-166 
Sweden : 020-794949 
Belgium: 0800 (F)-92038, (W) -92039 
Luxembourg : 0800-2550 
United Kingdom : 0800-581591 
Europe Direct is also available on 
the Internet at 
http://europa.eu.int/citizens 
fWI 1¥9Mfi·M·M MWI 
and Business 
Questions and Answers 
• What is Europe Direct? 
Europe Direct is a new service which provides information and advice on the EU and its Single Market by telephone and internet. The aim is 
to make it as easy as possible for people to find out what they need to know. 
• What is the Dialogue with Citizens and Business? 
This is the successor programme to "Citizens First". The aim of the Dialogue is to encourage people to explain their difficulties they encounter 
when using their EU rights in the Single Market and to make suggestions. This feedback is used to help identify means of overcoming problems, 
such as improving procedures, better training, simpler forms - or, if necessary, legislative amendments. The establishment of a permanent 
Dialogue was a major commitment in the Commission's Single Market Action Plan (endorsed at the Amsterdam Council June 1997). The 
"Dialogue with Citizens and Business" uses the "Europe Direct" service as its link to the public. 
• What is new? 
- A Routemap for Jobseekers in the EU • 3 million copies will be printed 
- Direct access on the Internet to the EURES Jobs Database with I 0,000 job vacancies at any one time 
- A single service obtaining general EU information and facts about rights in the Single Market 
• What's in it for Business? 
The information already available under the Dialogue is directly relevant to business. A full range of information and advice services about 
the Single Market is currently being prepared. These services will include a new Internet site. 
• What happened to the Citizens First initiative? 
It has been transformed into the permanent Dialogue with Citizens and Business, as provided for in the Commission's 1997 Single Market 
Action Plan. Citizens First successfully piloted the use of freephone telephone lines to enable citizens to have direct user friendly contact with 
"Europe" and also an 11 language Internet site providing comprehensive and reliable facts about citizens' rights in the EU and its Member 
States. These successful tools have been merged into the new Europe Direct service. 
• How can the Dialogue improve the Single Market? 
By talking to people in all 15 Member States the Union can understand more about their expectations and also whether they experience 
unnecessary difficulties. 
As an example, it is clear that many people find it very difficult to get through the process of obtaining residence cards, recognition of diplo-
mas, unemployment pay and social security. Therefore the EU Routemap for Jobseekers has been produced; the Commission has made 
proposals to simplify the rules on free movement of workers and then families and is looking closely at the recommendations in the Veil 
Report (see page 13) to make it easier for all persons to move around the EU. 
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Beim Europaischen Rat in 
Cardiff haben Kommissions-
prasident Jacques Santer und 
der britische Premierminister 
Tony Blair das Programm 
11 Dialog mit Bi.irgern und 
U nternehmen II gesta1tet. 
Ziel ist dabei die Sensibili -
sierung hinsichtlich der 
durch den Binnenmarkt 
gebotenen Moglichkeiten 
sowie die Schaffung eines 
Instruments, nut dem die 
Nutzer der Kommission ihre 
Erfahrungen und Anre-
gungen direkt nlitteilen 
konnen. Das neue Pro-
gramm basiert auf der 
11 Bi.irger Europas/ Daheim in 
Europa 11 - I1litiative. Die 
Kommunikation erfolgt i.iber 
den 11 Europa Direkt 11 -Dienst, 
der i.iber das Internet und 
kostenfreie Telefonnummern 
in alien Mitgliedstaaten 
erreichbar ist ( siehe Liste). 
Auf diese Weise werden In-
formationen und Ratschfage 
iiber die Rechte der Burger 
im Binnenmarkt vermittelt. 
Augerdem stehen ein Leit-
faden fur diejenigen zur 
Verfugung, die in einern 
anderen Mitgliedstaat Arbeit 
suchen, sowie eine i.iber das 
Internet verfugbare Daten-
bank, die 10.000 freie 
Stellen in der Union enthalt. 
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ACTUALITE DU MARCHE UNIQUE 
(I) COM(1998) 296 and SEC(l998) 903. 
(2) CSE (97) I final , 4 June 1997. 
(3) This and other suggestions made in 
this Communication are discussed in 
greater detail in the attached staff 
working paper (SEC ( 1998) 873). 
As we approach the final months of the Single 
Market Action Plan with its deadline of 
1 January 1999) the Commission has set out the 
progress made so far in the critical area of 
implementation and enforcement of Single 
Market rules and outlined some practical steps 
which could help to speed up the pace of imple-
mentation of Directives in national law and 
ensure the quality of the implementing legisla-
tion. It has also considered the next steps in 
strengthening the enforcement of Single Market 
rules. The Communication and staff paper on 
"Malling Single Market Rules more effective" (JJ 
have their origins in a discussion between 
Internal Market ministers meeting informally 
at Cambridge on 13 and 14 February 1998 at 
the invitation of the British Presidency. The two 
papers were presented to the Internal Market 
Council by Commissioner Monti on 18 May. 
The Single Market Action Plan(2l calls upon the Mem-
ber States and the Commission to work together to 
make existing Single Market rules more effective. 
Since the adoption of the Action Plan in June 1997, a 
great deal of attention has focussed on the imple-
mentation deficit, i.e. the failure by Member States to 
implement on time Directives agreed by the Council 
and the Parliament. Over the last year, the percenta-
ge of Directives not yet implemented in all Member 
States has fallen by almost half, from 35% in June 1997 
to 18% on I May 1998 (see Special Feature). 
The Commission considers that the timetables deve-
loped under the Action plan as a tool to assist Mem-
ber States in their efforts to eliminate the delays in 
implementation, should be used systematically to 
avoid further delays in future(3l. Besides this, the 
Community must now increasingly pay attention to 
the quality of national implementing measures 
and enforcement of Single Market rules by 
national authorities. This also includes a further 
reflection on the role of the Commission and the 
means open to it to ensure proper enforcement of 
Single Market rules. 
Clear and understandable rules are crucial to the 
creation of a legislative framework which encourages 
citizens and business to take advantage of their Single 
Market rights. The Commission will continue to play 
an active role in the preparation of guidelines on the 
drafting of Community legislation. But the rules with 
which citizens and businesses must comply are those 
adopted by the Member States and here, too, the 
quality of the legislation is a factor in securing its 
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effective application. For this reason, it would be ad-
visable to ensure reciprocal information and dialogue 
among Member States and the Commission during 
the implementation period, in order to produce a 
common approach to transposition. 
Uniform enforcement of Single Market rules is crucial 
to generating business confidence. Administrative 
cooperation is the key to effective and consistent 
application of agreed ru les throughout the territory 
of the Union. National officials should be encouraged 
to share their know-how and experience of applying 
Single Market rules, not only on an ad hoe basis, but 
also in a more structured fashion: for example by 
using seminars supported by funding from the Karo-
lus programme or techniques such as mutual audit 
and peer review; and by using the coordination 
centres created as a result of the Action Plan. 
The Commission emphasises that where Member 
States fail to comply with their obligations it will not 
hesitate to have recourse to infringement procee-
dings. The Commission will continue to streamline its 
management of infringement cases and will insist on 
the strictest compliance by Member States. In add i-
tion, national courts also have an essential part to play. 
The Commission therefore calls on the Council: 
• to emphasise that Member States should give the 
highest priority to complying with their obligation to 
implement Single Market legis lation fully, on time and 
with a satisfactory quality level; 
• to agree that Member States should implement the 
timetables they have submitted under the Action 
plan, as well as continue to submit timetables in 
relation to all new Single Market measures after the 
expiry of the Action Plan; 
• to examine the suggestions contained in the Com-
mission staff working paper on ensuring the quality of 
implementing legislation; 
• to affirm the intention of Member States to take all 
steps necessary to ensure the effective operation of 
the arrangements for enforcement and problem-
solving established under the Action Plan and earlier 
resolutions of the Council; 
• to emphasise that Member States should comply 
with Community law and in particular respect the 
deadlines in letters of formal notice and reasoned opi-
nions from the Commission in accordance with their 
commitment under the Action Plan. 
Discussions on the communication and staff paper 
have already been launched under the UK Presidency 
and will continue with a view to a response from the 
Council early in the Austrian Presidency. 
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Pa ment and securities settlement s stems 
(I) OJ, L 166, 11 June 1998. 
An important step toivards ensuring stability 
in the financial markets ivas made ivith the 
adoption of the Directive 98/26/CE on settle-
ment finality in payment and securities settle-
ment system/I>. Adopted by the European Parlia-
ment and the Council of Ministers on 19 May 
1998) the Directive is aimed at reducing systemic 
risks. That means the risk that the bankruptcy or 
failure of one participant) such as a bank) ivill 
have 'knock-on' effects leading to the bankruptcy 
of other participants) ultimately leading to a 
ividespread crisis of the financial system. The Di-
rective stipulates rules both as regards settlement 
finality and collateral security. It defines ivhen 
transfer orders related to payments or securities 
become final and also establishes a legal frame -
work for the cross-border provision of collateral 
security (guarantees provided by participants 
against failures). The Directive is specially im-
portant for TARGE'Ii the new cross-border 
payment system being established by the ECB in 
preparation for Economic and Monetary Union. 
• Netting 
Netting means that claims and obligations between 
participants in payment and security settlement sys-
tems are set off against each other so as to obtain for 
each participant a net credit or a net debit position 
only. Netting therefore reduces the size of credit and 
liquidity exposures and hence the costs of these sys-
tems. The Directive requires that all Member States 
must ensure that netting - as a legal concept - is 
legally enforceable and binding on third parties, even 
in the event of insolvency proceedings. 
• Retroactive effects of Insolvency 
proceedings are banned 
The Directive will exempt payment and securities 
settlement systems from national rules giving retro-
active effect to the insolvency of a participant in a 
payment or securities settlement system, such as the 
zero-hour rule applied hitherto in certain countries 
(whereby all transactions are rendered void as of 
midnight on the day insolvency is declared). Hence, 
the Directive will prevent the liquidator of an insol-
vent participant from reclaiming transfer orders that 
already have been introduced into payment and secu-
rities settlement systems by the insolvent participant 
before the declaration of insolvency, and under cer-
tain restrictive conditions, even after that moment. 
• Prohibition to revoke transfer orders 
The Directive also establishes a general ru le that 
prohibits revocation of transfer orders once they 
have been accepted by payment or secu'rities settle-
ment systems. 
Both these provisions are essential to ensure that 
transfer orders can be considered final and irrevoca-
ble once they are introduced into the system, which 
is a condition for the proper functioning of any cross-
border system. 
• Applicable Insolvency Law 
The applicable insolvency law is the law of the system, 
rather than the one of the country where the insol-
vent participant is established. This is to avoid conflicts 
of law which could otherwise rise, between the juris-
diction of the insolvent participant and the jurisdiction 
governing the system itself. Such conflicts could 
indeed lead to the invalidation of the settlement. 
• Collateral security 
Collateral security is pledged by participants in 
payment and securities settlement systems as a 
guarantee in case of failures. The Directive provides 
that collateral security will be insulated from the 
effects of insolvency. This is important because it will 
make it easier to contain systemic risks through the 
avoidance of liquidity squeezes of other participants. 
Also collateral security provided to a central bank will 
be insulated from the effects of insolvency. In the 
context of EMU, where one central bank will have to 
grant credit to an institution from another Member 
State against collateral security deposited with that 
Member State's central bank, this is an important 
measure facilitating the implementation of the 
single monetary policy by the future European Central 
Bank. 
The Directive is due to be implemented by Member 
States by 11 December 1999. However, financ ial 
services Commissioner Monti urged Member States 
to "accelerate the time-
table for the Directive's 
implementation into na-
tional law so that the 
new rules can be in place 
in time for the single cur-
rency on I January 1999", 
thereby firmly endorsing 
the call by European 
Monetary Institute Chair-
man Wim Duisenberg 
for Member States to 
implement the Directive 
ahead of the formal dead-
1 ine. 
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SE R V I CES FINANCIE R S 
In response to consulta-
tions on the Green Paper 
published in June 1997 
(see SMN n°8), the Com-
mission has the intention 
to present a proposal for a 
Directive to tackle restric-
tions on investments by 
funded supplementary 
pension schemes. In this 
area, there is currently no 
specific EU regulatory 
framework. The Directive 
would ensure tl1e highest 
possi ble level of security 
for pension holders by 
requiring fund managers 
to invest prudently while 
enabling them to use the 
Single Market for capital 
to seek optimum invest-
ment returns . In addition, 
the Directive would 
ensure that equal pension 
products were subject to 
tl1e same prudential rules 
irrespective of whether 
they were offered by a 
pension organisation, an 
insurance company or 
another financial institu-
tion. Mr Mario Monti 
intends to include an out-
line of tl1e Directive, 
together with other policy 
initiatives based on the 
results of the Green Paper 
consultations, in a Com-
munication to be issued 
by the Commission later 
this year. The proposal for 
a Directive would be 
presented during 1999. 
T:nant compte des resultats 
obtenus apres publication d)un 
Livre vert en juin 1997 (voir SMN 
n °8)) la Commission a hntention 
de presenter une proposition de 
Directive qui vise a eliminer les 
restrictions sur les placements des 
fonds de retraite. Il s)agit d)un 
domaine qui ne f ait actuellement 
l'objet d'aucune reglementation 
specifique au niveau de l'Union. 
La Directive garantirait aux 
beneficiaires le niveau de securite le 
plus eleve possible) permettant aux 
gestionnaires de fonds d)investir de 
faron prudente tout en profitant du 
Marche unique pour rechercher les 
rendements les plus avantageux. 
En outre) la Directive garantirait 
aux produits equivalents !'applica-
tion des memes regles prudentielles) 
qu 'ils soient proposes par un orga-
nisme de retraite) une compagnie 
d'assurance ou tout autre etablisse-
ment financier. Le Commissaire 
Mario Monti va presenter les gran-
des lignes de cette Directive) ainsi 
que d'autres initiatives decoulant 
des consultations du Livre vert sur 
les retraites complementaires) 
dans une Communication qui sera 
publiee dans le courant de cette 
annee. La proposition de Directive 
serait quant a elle presentee en 
1999. 
Les fonds de pension, qui representent 
deja !'equivalent de 20 % du PIB de 
l'Union, sont le seul grand service finan-
cier pour lequel ii n'existe aucun enca-
drement communautaire, et ou les gains 
d'efficacite procures par le Marche uni-
que et par l'euro doivent encore etre 
exploites. «La grande majorite des inte-
resses qui ont repondu au Livre vert ont 
appele a des mesures permettant aux 
gestionnaires de fonds de retraite 
d'adopter une politique de placement 
prudente et diversifiee. La demarche de 
l'Union s'appuierait sur une authentique 
liberte de placement et non sur des 
restrictions quantitatives», a declare 
M. Monti. «Je recommanderai done a la 
Commission de proposer une Directive 
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Retraites 
pour mettre en place une reglementa-
tion prudentielle en ce sens». Les 
restrictions quantitatives devraient etre 
pour la plupart abandonnees. 
Deux actifs pour un retraite 
en 2040 
Les reactions au Livre vert ont confi rme 
que les fonds de retraite pouvaient jou-
er un role important dans la resolution 
des problemes de financement des 
retraites qui se posent a tous les Etats 
membres du fait du vieillissement de la 
population. A ce titre, les fonds de 
retraite pourraient aider les Etats mem-
bres a assurer la perennite de l'Etat 
providence sans reduire le revenu des 
retraites, et ce bien que l'equilibre entre 
les differents regimes de retraite reste 
de la competence de chaque Etat mem-
bre. Actuellement, l'Union compte 
quatre actifs pour un retraite; en 2040, ii 
n'y aura plus que deux actifs pour finan-
cer chaque retraite. En raison de cette 
evolution demographique, la part des 
retraites du regime public en proportion 
du PIB de l'Union pourrait passer de 
I O % actuellement a environ 15 % en 
l'an 2030. 
Meme une tres legere amelioration des 
performances des placements d'un fonds 
de retraite peut, sur plus ou moins 
40 ans de vie active, reduire tres sensi-
blement le cout du financement des 
retraites. Comme l'ont confirme de 
nombreuses reactions au Livre vert, les 
restrictions relatives au choix des place-
ments des fonds de retraite (obligation 
d'investi r dans une monnaie ou un Etat 
membre bien precis ou dans des obliga-
tions d'Etat, par exemple) peuvent 
serieusement compromettre les perfor-
mances des placements, au detriment 
des salaries et des employeurs. Or, 
actuellement, de nombreux Etats mem-
bres imposent directement ou indirecte-
ment aux fonds de retraite la detention 
d'une forte proportion d'actifs en obliga-
tions d'Etat. 
Certaines regles se fondent sur !'obliga-
tion de libeller une forte proportion des 
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lementaires 
actifs du fonds de retraite dans la meme 
monnaie que ses engagements ("con-
gruence"). La monnaie unique rendra ces 
regles caduques, pour les pays partici-
pants, a l'interieur de la zone euro. 
T outefois, une grande majorite des 
interesses qui ont reagi au Livre vert 
estiment que !'introduction de la mon-
naie unique ne sera pas suffisante pour 
eliminer les restrictions artificielles qui 
president aux choix des gestionnaires 
des fonds de retraite. II se pourrait 
meme, au contraire, que la monnaie 
unique fasse appara7tre encore plus 
clairement les distorsions qui affectent 
ces fonds. 
Commentaires constructifs 
Une majorite de parties concernees 
appelle la Commission a legiferer pour 
eliminer ces restrictions et les remplacer 
par des regles harmonisees plus souples 
et de nature plus qualitative. L'elimina-
tion des restrictions artificielles qui 
imposent une politique de placement 
frileuse, largement limitee a des bons du 
T resor a rendement fixe, permettrait 
aux gestionnaires de fonds d'arriver a un 
equilibre optimal entre risque et rende-
ment, et de t irer pleinement parti de 
l'euro et du Marche unique des capitaux. 
lls pourraient notamment accro7tre la 
proportion de valeurs mobilieres dans 
leur portefeuille d'investissements et 
appliquer des techniques modernes de 
gestion du bilan. 
T outes les reponses ont mis l'accent sur 
le fait que les marches de capitaux de 
l'Union pouvaient absorber la croissance 
previsible des actifs des fonds de retrai-
te dans des conditions de bonne liqui-
dite. De nombreuses reponses ont con-
firme aussi l'idee que la diversification 
des placements serait mise a profit pour 
accro7tre la securite des investisseurs. 
Cette consultation a egalement mis en 
lumiere les problemes de !'application de 
reglementations prudentielles differen-
tes selon qu'un produit de retraite est 
propose par un fonds de pension, une 
compagnie d'assurance ou une banque. 
Si necessaire, la proposition de Directive 
traitera egalement de ce probleme. 
Outre l'examen du champ d'application 
de cette proposition de Directive, la 
Communication, attendue pour cette 
annee encore, abordera aussi d'autres 
questions soulevees lors de la consulta-
tion. II s'agit notamment des problemes 
que posent les retraites complementai-
res au vu de la libre circulation des tra-
vailleurs et de la libre prestation de ser-
vice. Ces problemes sont tres souvent 
lies a la variete et la complexite des 
regimes fiscaux des Etats membres. La 
Communication, tenant compte des dis-
cussions qui vont s'engager en la matiere 
au sein du Groupe de Politique Fiscale 
(voir page I 0), s'efforcera d'examiner les 
solutions pour remedier a la situation 
actuelle. 
Une synthese des reactions au Livre vert est 
disponible sur le site Internet de Ja DG XV: 
http://europa.eu.int/comm/dg I 5 
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Als Folge der Konsultationen 
zum Gr(inbuch iiber zusatz-
liche Altersversorgung im 
Binnenmarkt (siehe SM 
Nr.8 ) will die Kommission 
eine Richtlinie zur Beseiti-
gung von Beschrankungen 
for die Anlagetatigkeit von 
Zusatzrentensystemen auf 
Kapitaldeckungsbasis vor-
schlagen. Hier bestehen 
noch keine spezifischen 
EU-Rechtsvorschriften. 
Die Richtlinie wurde 
Rentenempfangern 
grogtmoglichen Schutz 
gewahrleisten, da sie Fonds-
verwalter zu vorsichtigem 
Anlageverhalten verpfl ichtet, 
ihnen aber auch ermoglicht, 
auf dem einheitlichen Kapi-
talmarkt optimale Renditen 
zu erzielen. Ferner wiirden 
fur gleiche Altersversorgungs-
prod ukte gleiche Aufsichts-
vorschriften gelten, unab-
hangig davon, ob sie von 
Pensionsfonds, Versiche-
rungsun ternehmen oder 
sonstigen Finanzinstituten 
angeboten werden. 
Kommissar Monti wird 
noch dieses Jahr in einer 
Mitteilung die Grundziige 
der Richtlinie sowie einige 
andere, auf den Konsultatio-
nen zum Griinbuch basie-
rende, politische Initiativen 
darlegen. Der Richtlinien-
entwurf soU 1999 vorgelegt 
werden. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Martin Merlin 
DG XV/C-2 
TEL: (+ 32 2) 295 89 47 
FAX: (+ 32 2) 295 07 SO 
E-mail: C2@dg I S.cec.be 
SERVICES FINANCIERS 
Assurances mutuelles 
Three banking Directives 
amended 
The European Parliament 
approved the amendments of 
three banking directives 
(see SMN N°12) in their 
second reading on 30 April 
1998 and the package was 
adopted by the Council of 
Ministers on 19 May 1998. 
The first) the so-called CAD II 
amendment) brings the EU 
Capital Adequacy Directive up 
to date with recent supervisory 
improvements at the interna-
tional level by allowing banks 
and investment firms to use 
their internal risk measure-
ment models to calculate regu-
latory capital for market risk 
under certain strict conditions. 
It also brings positions subject 
to commodity price risk into the 
capital adequacy calculation 
for market risk. 
The second) so-called Expanded 
Matrix amendment) extends 
notably the possibilities for 
exchanging information 
between EU banking super-
visors and non-bank supervisors 
in third countries. Finally the 
third) so-called Commercial 
Mortgages amendment) affords 
mortgage-backed securities the 
same capital treatment as 
mortgage loans referred to in 
the Solvency Ratio Directive. 




TEL:(+ 32 2) 295 94 19 
FAX:(+ 32 2) 295 09 92 
E-mail: C l@dg15.cec.be 
En France) les troisiemes Directives 
assurances s'appliquent non seulement 
aux entreprises d'assurances mais aussi 
aux institutions de prevoyance regies par 
le code de la securite sociale et aux 
mutuelles regies par le code de la mutua-
lite. Ces deux dernieres categories ont ete 
incluses dans le champ de ces Directives a 
la demande expresse du gouvernement 
franrais) afin de leur apporter les avan-
tages d'un "passeport unique". Or) si la 
France a bien transpose les Directives 
pour les autres institutions) elle n'a 
toujours pas mis en place les dispositions 
legislatives) reglementaires et administra-
tives pour appliquer ces Directives aux 
mutuelles regies par le Code de la 
Mutualite. La Commission europeenne a 
done decide de saisir la Gour de justice 
contre la France pour transposition 
incomplete des Directives assurances vie et 
non-vie (92/96/CEE et 92/49/CE) deux 
Directives qui devaient etre transposees 
au plus tard le 31 decembre 1993. 
Les mutuelles en question sont entrees dans le 
champ d'application des troisiemes Directives 
assurances parce que le gouvernement frarn;:ais 
avait specialement demande leur inclusion pour 
qu'elles puissent fournir des services d'assuran-
ce dans d'autres Etats membres sans nouvelle 
autorisation. Mais pour beneficier de l'avantage 
du "passeport unique", les mutuelles doivent 
aussi respecter toutes les obligations minimales 
fixees par les Directives, a savoir: 
• respecter les exigences prudentielles et finan-
cieres des Directives assurances (provisions 
techniques adequates, marge de solvabilite) ; 
• separer les activites d'assurance de leurs 
activites "d'~uvres sociales" telles que phar-
macies, centres optiques, services de loisirs, 
maisons de vacances et location de salles 
(c'est le principe de specialisation des entre-
prises d'assurance pour proteger les interets 
des assures des risques lies aux autres acti-
vites); 
• adapter aux dispositions des Directives le 
systeme de transferts de portefeuille (lors-
qu'une entreprise d'assurance decide de 
vendre ou ceder un ensemble de contrats a 
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une autre entreprise d'assurance, ii est essen-
tiel que !'acquisition de ce portefeuille ne soit 
pas limitee aux autres mutuelles); 
• adapter leur systeme de reassurance aux exi-
gences du T raite (les contrats de reassurance 
devraient etre ouverts a toutes les entreprises 
d'assurance et de reassurance de l'UE plutot 
que reserves aux entreprises a l'interieur de la 
Mutualite). 
En reponse a l'avis motive envoye par la Com-
mission en mars 1997, les autorites franc;aises 
ont remis un projet de texte ainsi que des 
precisions sur !'orientation des travaux legisla-
tifs, qui ne constituent qu'un debut de transpo-
sition et ne repondent pas aux exigences des 
troisiemes Directives. La Commission reste 
neanmoins convaincue que des solutions exis-
tent qui remplissent les exigences des Directi-
ves tout en respectant la specificite mutualiste, 
a savoir la gestion d 'oeuvres sociales et des 
prestations en nature. On peut imaginer, par 
exemple, des entites juridiques separees pour 
gerer d'un cote les activites d'assurance et d'un 
autre cote les ~uvres sociales, a l'instar des 
institutions de prevoyance soumises au Code 
de la Securite Sociale. 
En effet, la Commission n'attaque pas l'objectif 
de promotion des politiques de solidarite pro-
pre aux mutualites. D'ailleurs, le renforcement 
de la cohesion sociale et de la protection du 
consommateur sont egalement des objectifs 
soutenus par la Commission dans le cadre 
d'autres politiques communautaires. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Maria Velentza 
DG XV/C-2 
TEL: (+32 2) 295 17 23 
FAX: (+ 32 2) 295 07 50 
E-mail: C2@dg15.cec.be 
FISCALITE 
Taxation of cross-border savin • s income 
Die Europaische Kommission 
hat kurzlich einen neuen 
Richtlinienvorschlag mit dem 
Ziel unterbreitet, ein Mini-
rung von Zinsertragen inner-
haJb der Union zu gewahr-
leisten. Der VorschJag bemht 
miissen entweder eine 
Quellensteuer in Rohe von 
mindestens 20% erheben 
oder den anderen Mitglied-
staaten Mitteilung iiber Spar-
zinsertrage machen. So solien 
wirtschaftliche Verzermngen 
im Binnenmarkt beseitigt 
werden, die deshaJb entstehen, 
weil Zinszah!Lmgen an nicht-
ansassige natiirliche Personen 
innerhalb der Gemeinschaft 
nicht besteuert werden. Der 
Vorschlag, der auf Artikel 
100 des EG-Vertrags basiert, 
ist Teil des Steuerpakets, auf 
das sich der Rat der Wirt-
schafts- und Finanzminister 
am 1. Dezember 1997 geei-
nigt hat (siehe SMN Nr.1 0). 
Er di.irfte nach Anhorung des 
Europaischen Parlaments 
und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom Rat 
einstinmug angenommen 
Ta tackle harmful tax competition) the Com-
mission has recently presented an new proposal 
for a Directive. Following this proposal) each 
Member State would have to apply either a 
withholding tax of at least 20 per cent or 
provide information to other Member States on 
interest income from savings (the so-called 
"coexistence model"). The aim is to ensure 
minimum effective taxation of savings income 
within the European Union and tackle econo-
mic distortions within the Single Market 
arising from non-taxation of cross-border 
interest payments to non-resident individuals. 
The proposal forms part of the taxation package 
agreed at the Council of Finance Ministers on 
1 December 1997 (see SMN N°10) . 
"Once adopted by the Council, this measu re will 
remove a significant distortion in the Single Market. It 
would also contribute to Member States' efforts to 
achieve a more balanced tax burden between capital 
and labour which would in turn favour job creation", 
commented Taxation Commissioner Mario Monti. 
"The Commission has now fulfilled its undertaking to 
the Finance Council last December as part of the tax 
package to present rapidly proposals for Directives 
on interest and royalty payments between associated 
companies and on savings 
taxation. It is now up to 
the Council to ensure rapid 
implementation of the package 
to tackle harmful tax competi-
tion in the EU". 
The taxation of savings propo-
sal is based on the outl ine 
agreed as part of the package at 
the December Finance Council 
and on subsequent discussions 
in the Taxation Policy Group. 
The legal base for the proposal 
is Article I 00 of the EU Treaty. 
It must therefore be adopted 
unanimously by the Counci l, 
after consu lting the European Parliament and the 
Economic and Social Committee. 
Coexistence model 
The "coexistence model" is the main featu re of the 
new proposal. This would leave each Member State 
the choice between levying a withholding tax on the 
relevant income or providing information on that 
income to the competent tax authority. To avoid 
double taxation, the State in which the individual is 
resident would be obl iged to credit withholding tax 
paid in another Member State. 
Depending on the choice adopted by the Member 
State in which interest covered by the Directive is 
paid, the individual who places his savings in another 
Member State would either know that the tax autho-
rities in his home State would be informed about the 
interest received or he would receive the payment of 
interest reduced by the withholding tax. He could, 
however, choose to inform his home State about the 
interest on his savings in another Member State. He 
could then apply for a certificate attesting to this from 
his tax authorities and the institution paying the 
interest would levy no withholding tax on the interest 
if provided with this certificate. 
Cross-border savings 
The proposed Directive does not seek total harmo-
nisation of the taxation of interest income within the 
EU. The proposal only covers the taxation of cross-
border savings income in the form of interest paid in 
one Member State to individuals who are resident in 
other Member States. The Directive would not cover 
interest income paid to residents of third countries. 
Implementation of the proposed measures would rely 
on the co-operation of market operators which 
directly pay out the interest. The paying agent, nor-
mally a bank, who pays interest 
income to individuals, would be 
obliged either to provide the 
information or to levy the with-
holding tax. 
The proposed measures would 
apply only in the EU, but Mem-
ber States with dependant or 
associated territories or which 
have special responsibi lities or 
taxation prerogatives in respect 
of other territories should 
ensure, with in the framework 
of their constitutional arrange-
ments, that equivalent provi-
sions are introduced in those 
territories. According to the 
December 1997 Finance Council agreement, the 
establishment of equivalent measures should also be 
promoted in third countries. 
The proposed Directive is intended as a fi rst step 
towards effective taxation of savings income 
throughout the EU. The Commission would report 
on the operation of this Directive three years after it 
entered into force, with a view to determine to what 
extent further progress would be conceivable in this 
field . 
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La Commission europeenne 
a recemment presente une 
importante proposition de 
Directive en vue d'assurer 
un minimum d'imposition 
des revenus de l'epargne 
clans !'Union. Selon cette 
proposition, chaque Etat 
membre devrait, soit appli-
quer une retenue a la source 
d'au moins 20 %, soit four-
nir des informations aux 
autres Etats membres sur Jes 
interets de I' epargne. 
Cette proposition permet-
trait de combattre Jes dis-
torsions economiques qui 
apparaissent clans le Marche 
unique a cause de la non-
imposition des paiements 
transfrontaliers d I interets a 
des particuliers non residents. 
Elle s'inscrit clans le train de 
mesures fiscales arretees par 
le Conseil des ministres des 
finances du l er decembre 
1997 (voir SMN N°10). 
Cette proposition, qui a 
pour base juridique ! 'article 
100 du Traite de !'Union, 
devrait etre adoptee a 
l'unanimite par le Conseil 
des ministres, apres consul-
tation du Parlement 
europeen et du Comite 
economique et social. 
Please note that as of 
I June 1998 responsibility 
for direct taxation has 
moved to DG XXI. 
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FISCALITE 
La coordination fiscale 
Les mai s'est tenue la premiere reunion 
du Groupe cree par le Conseil des Ministres 
pour mettre en oeuvre le Code de conduite 
sur la fiscalite des entreprises. A cette occa-
sion) le Commissaire Mario Monti a lance 
un appel aux Etats membres pour ameliorer 
la coordination fiscale et f aciliter ainsi la 
creation d)emplois. "Les progres en cours 
doivent etre acceleres pour repondre a /Yexi-
gence d)une coordination accrue des politi-
ques economiques nationales" a-t-il affirme) 
ajoutant que "?introduction de /Yeuro 
engage les Etats membres a rendre les 
marches plus flexibles et plus performants. 
Nous devons accroitre lVficacite des systemes 
fiscaux et eviter la concurrence fiscale 
dommageable. La fiscalite constitue un defi 
majeur pour le succes de ?Union economi-
que et monetaire 11 • 
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L'accord intervenu lors du Conseil des Ministres 
des Finances du I er decembre 1997 prevoit la 
constitution d'un Groupe a haut niveau pour met-
tre en ceuvre un code de conduite en matiere de 
fiscalite des entreprises (voir SMN n° I 0). Ce 
Groupe devra evaluer les mesures fiscales pouvant 
rentrer dans le champ d'application du code, a la 
lumiere de leurs effets potentiellement dom-
mageables a l'interieur de l'Union europeenne. 
Lars de la premiere reunion du Groupe, Mme 
Dawn Primarolo (Ministre britannique du T resor) 
a ete designee a l'unanimite comme president 
pour deux ans. M. Wolfgang Nolz (Directeur 
general de !'administration fiscale autrichienne) 
a ete nomme vice-president jusqu'a la fin de 
la presidence autrichienne ( decembre 1988). 
M. Hansgeorg Hauser (Secretaire d'Etat) sera ega-
lement vice-president, du I er ju ii let jusqu'a la fin 
de la presidence allemande Uuin 1999). 
Lars de cette premiere reunion, la Commission 
europeenne a soumis un document de travail en 
vue de definir un systeme d'information mutuelle 
sur les mesures fiscales pouvant presenter un 
caractere «dommageable». Mario Monti a egale-
ment fait le point sur la mise en oeuvre des autres 
elements inclus dans l'accord sur la fiscalite. C'est 
ainsi que la Commission a adopte, le 4 mars 
dernier, la proposition de Directive relative aux 
paiements d'interets et redevances entre societes 
associees (voir SMN n° 12) et qu'elle vient de 
presenter sa proposition de Directive sur la fisca-
lite de l'epargne (voir page 9). 
Le Commissaire a egalement annonce son inten-
tion de soumettre au Groupe de Politique Fiscale 
( compose par les representants personnels des 
Ministres des Finances et preside par M. Monti}, 
les questions suivantes: 
• la taxation de l'energie car les discussions au sein 
du Conseil n'ont pas encore permis d'enregistrer 
des progres significatifs; 
• !'elimination des discriminations fiscales qui 
entravent le Marche unique des services finan-
ciers, notamment dans les fends de pensions et 
les assurances; 
• une clarification de !'application des regles fisca-
les communes au commerce electronique. 
Veuillez noter que depuis 
le I er juin 1998 la DG XXI 
est responsable de la 
f,scalite directe. 
Pour plus d'informations 
vous pouvez contacter 
John Connors 
DG XXI/C-1 
TEL: (+32 2) 295 27 02 
, 
NOUVELLE EDITION 
DU TABLEAU D'AFFICHAGE 
la nouvelle edition du tableau d'affichage, 
presentee au Conseil europeen de Cardiff, fait 
etat de progres significatifs dans la mise en reuvre 
du Plan d'action en faveur du Marche unique. Le 
taux de Directives du Marche interieur non-
transposees a ete reduit de moitie, passant a 18% 
contre 35% lors de !'adoption du Plan d'action 
en juin 1997, avec une amelioration notable en 
Autriche, en Suede, en Finlande, en Allemagne 
et en Grece. Plus 
d'un tiers des enga-
gements pris par la 
Commission, le Con-
seil des Ministres et 
le Parlement euro-
peen dans le Plan 
d'action ont ete 
honores (23 sur 62). 
Mais le tableau d'affi-
chage met egale-
ment en lumiere un 
certain nombre de 
faits preoccupants. 
Les Etats membres 
ne respectent pas 
leurs propres calendriers de transposition des 
Directives, des retards sont enregistres dans la 
realisation d'un certain nombre d'echeances et 
les procedures d'infraction sont toujours excessi-
vement longues. Les Etats membres mettent 
egalement en place un nombre toujours crois-
sant de regles techniques susceptibles de 
desorganiser le Marche unique. Joint au tableau 
d'affichage, un rapport intitule «A l'ecoute des 
citoyens» explique les preoccupations que les 
citoyens d'Europe rencontrent dans l'exercice de 
leurs droits au sein du Marche unique, et confir-
me notamment !'existence d'un reel probleme 
d'information. 
I . Des progres significatifs 
"Le tableau d'affichage devient un excellent outil de gestion 
pour controler le fonctionnement du Marche unique" a 
declare le Commissaire Mario Monti. "En mettant a disposi-
tion du public des informations objectives sur les perfor-
mances de la Commission et des Etats membres, nous 
pouvons contribuer a supprimer les derniers obstacles au 
Marche unique. Le fonctionnement efficace des regles du 
Marche unique dans !'en-
semble de l'Union euro-
peenne sera essentiel pour 
assurer la flexibilite et I' effi-
cacite des marches de 
produits, de services, de 
capitaux et du travail qui 
sent d'une importance cru-
ciale pour le succes de 
l'euro". 
Des efforts de 
transposition restent 
necessaires 
La mise en ceuvre incom-
plete des regles reste un 
probleme serieux pour les 
citoyens et les entreprises 
qui souhaitent profiter pleinement du Marche unique. La 
seconde edition du tableau d'affichage montre que les Etats 
membres ont accompli des progres significatifs depuis !'edi-
tion de novembre 1997 (voir SMN n ° I 0) dans !'elimination 
du deficit de transposition qui est maintenant tombe a 18,2% 
(c'est-a-dire que sur les 1368 Directives relatives au Marche 
unique, 249 n'ont toujours pas ete transposees par tous les 
Etats membres). Neanmoins, certains Etats membres 
(Autriche, Suede, Finlande, Allemagne et Grece) ont plus 
progresse que d'autres (Belgique, ltalie, Portugal, Luxem-
bourg et France). 
Chez certains Etats membres, le tableau revele un decalage 
preoccupant entre leur volonte declaree de transposer la 
legislation communautaire au niveau national et leurs 
Comparaison des taux de non-transposition 
(pourcencage de Directives "Marche unique" non encore nocifiees a la Commission) 
B p L F EL IRL D A UK E NL DK s FIN UE 
Mai 98 7.1 6.4 5.9 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.2 3.8 3.3 2.2 2.2 2.0 1.2 18.2 
Nov 97 8.5 7.6 5.9 6.5 7.4 7.5 5.4 8.5 10.1 4.6 4.7 3.5 3.2 6.2 4.3 26.7 
f#I liWWMEl·W·M WWI 
Infractions Rresumees our manguements aux regles du Marche unigue 
(comparaison encre les periodes 1.3.97-1.3.98 et 1.9.96-1.9.97) 
B DK D E EL 
Lettres de mise 3.97-3.98 22 8 45 45 24 
en demeure 9.96-9.97 14 6 22 17 7 
Avis motives 3.97-3.98 19 I 10 13 9 
9.96-9.97 8 0 3 11 8 
Cas renvoyes 3.97-3.98 6 0 6 5 2 
devant la Cour 9.96-9.97 6 0 4 2 0 
Actes de la 3.97-3.98 6 0 7 3 4 
Cour de justice 9.96-9.97 9 0 4 2 4 
resultats effectifs. Ces Etats membres devraient rapidement 
ameliorer leur taux de transposition afin de respecter 
l'echeance du I er janvier 1999. 
Amelioration du traitement des infractions 
La Commission restera vigilante afin de detecter toute 
pratique susceptible de compromettre la libre circulation 
des biens, des produits, des services et des personnes, afin 
notamment de prevenir les tendances protectionnistes 
decoulant d'une concurrence accrue dans une zone de 
monnaie unique. Le tableau d'affichage indique que la Com-
mission a augmente le nombre de procedures d'infraction 
ouvertes pour des manquements aux regles du Marche 
unique. 
Ces statistiques demontrent egalement la necessite d'ameli-
orer l'efficacite des procedures d'infraction. Par exemple, 
dans environ 15% des cas, les Etats membres ne reagissent 
pas et le temps moyen de reponse aux lettres de mise en 
demeure (80-90 jours) depasse de presque 50% le delai nor-
mal de 60 jours. Le dialogue entre la Commission et l'Etat 
membre concerne permet la resolution de beaucoup de 
problemes sans devoir recourir a la Cour de justice (seule-
ment I 0-15% des cas atteignent la Cour chaque annee). 
Neanmoins, le temps pris pour statuer sur les cas les plus 
difficiles peut atteindre jusqu'a 8 ans en cas de mauvaise 
application ou de transposition incorrecte des regles. 
La responsabilite des retards est partagee par les Etats mem-
bres et les institutions de l'UE. Pour sa part, la Commission 
prevoit: 
• d'appliquer des delais internes reduits a chaque etape de la 
procedure; 
• de mettre tout en ceuvre pour que les decisions de la 
Commission soient notifiees aux Etats membres dans un 
delai d'une semaine ; 
• d'insister sur le respect strict par les Etats membres des 
echeances fixees pour repondre aux lettres de mises en 
demeure et se conformer aux avis motives; en !'absence 
d'une reponse dans les delais, de faire du passage a l'etape 
suivante de la procedure d'infraction une regle generale; 
• d'appliquer des techniques et des procedures de gestion 
plus efficaces afin que, dans la pratique, ses decisions 
d'envoyer une lettre de mise en demeure ou de cl6turer 
un cas d'infraction soient arretees et executees plus 
rapidement que l'actuel delai d'un an. 
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La mise en ceuvre du Plan d'action 
Les engagements du Plan d'action tenus par la Commission, 
les Etats membres et le Parlement incluent notamment 
!'important accord concernant le «paquet fiscal» (decembre 
1997, voir SMN N° I 0). lls prevoyaient aussi !'approbation, 
au niveau politique, de trois des quatre mesures designees 
comme prioritaires, a savoir: les inventions biotechnologi-
ques (adoptee, voir page 17), la liberalisation du marche du 
gaz (adoptee) et le mecanisme garantissant la transparence 
dans le secteur des services de la societe de !'information 
(adoptee, voir page 20). 
Pour sa part, la Commission a pris d'importantes mesures 
destinees a moderniser les regles de concurrence et a avan-
cer dans la voie de la simplification reglementaire. Elle a ega-
lement presente de nouvelles propositions en matiere de 
droits d'auteur (voir SMN N° I 0), des services a acces 
conditionnel (voir page 18) et de delais de paiement. Elle a 
aussi propose de nouvelles orientations pour accro1tre 
l'efficacite des regles relatives aux marches publics (voir 
SMN N°12). 
Le Plan d'action en faveur du Marche unique a joue un role 
de catalyseur dans le renforcement de la cooperation admi-
nistrative. T outefois, a six mois de l'echeance du Plan 
d'action, des retards preoccupants s'accumulent et les 
engagements qui ont ete tenus ne constituent souvent 
qu'une premiere etape vers la suppression d'obstacles qui 
entravent depuis longtemps le fonctionnement du Marche 
unique. 
Trop de regles techniques nationales 
Les procedures en place exigent que les Etats membres 
notifient toute nouvelle reglementation technique pour 
assurer qu'aucune nouvelle entrave technique aux echanges 
ne surgisse dans le Marche unique. Ces procedures peuvent 
egalement aider a concentrer l'activite de normalisation, par 
!'indication des domaines dans lesquels une solution au 
niveau de !'Union serait preferable a la multiplication 
d'initiatives nationales. Neanmoins, ii ressort du tableau 
d'affichage que les Etats membres mettent toujours en place 
un nombre croissant des regles techniques, de 385 en 1993 
a 670 en 1997. Certes, toutes les regles nationales ne 
constituent pas un obstacle aux echanges intracommunau-
NEW SCOREBOARD 
significant progress on putting into effect the 
Action Plan for the Single Market is repor-
ted in the new edition of the Scoreboard 
presented at Cardiff European Council. The 
implementation deficit has been halved to 
18% compared to 35% when the Action Plan 
was adopted in June 1997, with particularly 
good progress made by Austria, Sweden, Fin-
land, Germany and 
Greece. More than 
one third of the 
Action Plan com-
mitments by the 
Commission, Coun-
ci I of Ministers 
and European Par-
liament have been 
met (23 out of 62). 
However, the Score-
board also high-
lights a number 
of warning signs. 
Member States are 
failing to respect 
their own timetables for implementing mis-
sing Single Market Directives, there are 
delays in meeting a number of Action Plan 
deadlines and infringement proceedings are 
still excessively long. Member States are 
also still putting in place an ever increasing 
number of technical rules which can disrupt 
the Single Market.A report called "Listening 
to citizens" was issued to accompany the 
Scoreboard. It explains clearly the difficul-
ties that people face in exercising their rights 
within the Single Market and shows that 
there is an important lack of information. 
I. Significant progress 
"The Scoreboard is evolving into an excellent manage-
ment tool for monitoring the function ing of the Single 
Market", stated Commissioner Mario Monti. "By putting 
objective information on the Single Market performance 
of the Commission and Member States in the public eye, 
we can help to tackle remaining Single Market obstacles. 
The effective functioning 
of Single Market rules 
throughout the European 
Union will be essential for 
ensuring the fiexible and 
efficient product, service, 
capital and labour mar-
kets that are critical for 




tion of the rules is a 
serious problem for citi-
zens and businesses that 
wish to take full advantage of the Single Market. This 
second issue of the Single Market Scoreboard shows that 
Member States have made significant progress since the 
November 1997 issue (see SMN N° I 0) in eliminating the 
implementation deficit, which has now fallen to 18.2% (i.e. 
of the 1368 Single Market Directives, 249 have still not 
been implemented in all Member States). However, certain 
Member States (Austria, Sweden, Finland, Germany and 
Greece) have made better progress than others (Belgium, 
Italy, Portugal, Luxembourg and France). 
The Scoreboard notes a worrying shortfall between 
some Member States' aspirations to implement agreed 
legislation at national level and their record in doing so. 
Comparison of Member States' imr:>lementation deficits 
(% rate of Directives not yet noti fied to the Commission) 
B I p L F EL IRL D A UK E NL DK s FIN EU 
May 98 7.1 6.4 5.9 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.2 3.8 3.3 2.2 2.2 2.0 1.2 18.2 
Nov 97 8.5 7.6 5.9 6.5 7.4 7.5 5.4 8.5 10.1 4.6 4.7 3.5 3.2 6.2 4.3 26.7 
fWI Mfi+M;+·M·M +Mi 
Alleged breaches of Single Market rules 
(Comparison between 1.3.97-1.3.98 and 1.9.96 -1.9.97) 
B DK D E EL 
Letters of 3.97-3.98 22 8 45 45 24 
formal notice 9.96-9.97 14 6 22 17 7 
Reasoned 3.97-3.98 19 I 10 13 9 
oeinions 9.96-9.97 8 0 3 II 8 
Cases referred to 3.97-3.98 6 0 6 5 2 
the Court of Justice 9.96-9.97 6 0 4 2 0 
Rulings of the 3.97-3.98 6 0 7 3 4 
Court of Justice 9.96-9.97 9 0 4 2 4 
Member States should therefore accelerate their rate of 
implementation if they are to meet the I January 1999 
deadline for eliminating all implementation delays. 
How to improve handling infringements 
The Commission will remain vigilant in identifying 
practices which may frustrate the free movement of 
goods, products, services and people, in particular to 
ensure sustainable development and guard against 
protectionist tendencies prompted by greater competi-
tion within the single currency zone. The Scoreboard 
indicates that the Commission has increased the number 
of infringement procedures opened for breaches of 
Single Market rules (incorrect implementation and 
incorrect application). 
However, the statistics also demonstrate the need to 
improve the efficiency of infringement procedures. For 
example, Member States fail to respond in some I 5% of 
cases and the average time taken to respond to infringe-
ment letters (80-90 days) exceeds the normal 60 day 
limit by almost 50%. The dialogue between the Commis-
sion and the Member State concerned enables many 
problems to be resolved without recourse to the Court 
of Justice ( only I 0-15% of cases reach the Court every 
year). However, the time taken to resolve the most dif-
ficult cases can stretch up to 8 years in cases of incorrect 
application or incorrect implementation of the rules. 
Responsibility for the delays is shared between Member 
States and EU institutions. For its part, the Commission 
intends to: 
• enforce tight internal deadlines at each stage of the 
procedure; 
• do its utmost to ensure that Commission decisions are 
notified to Member States within one week; 
• insist on strict respect by Member States of deadlines 
for replying to letters of formal notice and complying 
with reasoned opinions, and, in the absence of a reply 
within the deadline, the Commission will, as a general 
rule, proceed to the next stage of the infringement 
procedure; 
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• apply more efficient management techniques and 
procedures so that, in practice, Commission decisions 
to send a letter of formal notice or to close an infrin-
gement case are adopted and executed more rapidly 
than under the current one-year time limit. 
Action Plan largely on course 
Action Plan commitments met by the Commission, 
Member States and the Parliament include the landmark 
agreement on the tax package (December 1997, see 
SMN N° I 0) and the very good progress on three of the 
four priority measures, namely biotechnology patents 
(adopted, see page 17), gas liberalisation (adopted) and 
transparency mechanism for services in the information 
society (adopted, see page 20). For its part, the Com-
mission has taken important steps to modernise compe-
tition rules and to advance the process of regulatory 
simplification. It has also come forward with new propo-
sals on copyright (see SMN N° I 0) , conditional access 
services ( see page 18) and late payments, as well as 
suggesting new ways to ensure that public procurement 
rules become more effective (see SMN N° 12). 
The Single Market Action Plan has been the catalyst for 
improvement in administrative co-operation. However, 
six months before the Action Plan deadline, worrying 
delays are accumulating and even where commitments 
have been realised, they often mark only the first tenta-
tive steps towards tackling longstanding obstacles to the 
functioning of the Single Market. 
The threat of national regulation 
Procedures exist requiring Member States to notify new 
technical regulations to ensure that no new technical 
barriers to trade arise in the Single Market. These 
procedures can also help to focus harmonisation work, 
by pointing to fields in which a EU solution would be 
preferable to the multiplication of national initiatives. 
However, it is clear from the Scoreboard that Member 
States are still putting in place an increasing number of 
NEUER 
BINNENMARKTANZEIGER 
Der dem Europiiischen Rat in Cardiff 
vorgelegte neue Binnenmarktanzeiger laBt 
deutliche Fortschritte bei der Durchfuhrung 
des Aktionsplans fur den Binnenmarkt erken-
nen. Das Umsetzungsdefizit bei den Binnen-
marktrichtlinien ist seit Verabschiedung des 
Aktionsplans im Juni 1997 von 35% auf 18% 
gesunken. Dabei wurden besonders in 




erzielt. Mehr als ein 
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Kommission, Rat 





erfullt (23 von 62). 
Allerdings besteht 
in em,gen Fallen 
auch AnlaB zur 
Besorgnis. Haupt-
probleme sind die Nichteinhaltung der durch 
die Mitgliedstaaten selbst auferlegten Um-
setzungszeitplane, Verspatungen bei einigen 
im Aktionsplan vorgesehenen MaBnahmen 
sowie die Dauer der Vertragsverletzungs-
verfahren. Oberdies steigt die Zahl der von 
den Mitgliedstaaten erlassenen technischen 
Vorschriften, wodurch die Einheitlichkeit des 
Binnenmarktes untergraben zu werden droht. 
Wie aus der Beilage des Binnenmarktanzei-
gers hervorgeht, erwies sich unzureichende 
Information als groBtes Hindernis fur die 
Burger bei der Ausi.ibung ihrer Rechte im 
Binnenmarkt. 
I. Deutliche Fortschritte 
Kommissar Monti betrachtet den Binnenmarktanzeiger als 
"ausgezeichnetes Mittel zur Kontrolle, ob der Binnenmarkt 
wirklich funktioniert. Durch die Veroffentlichung objektiver 
lnformationen Ober die Leistung der Kommission und 
der Mitgliedstaaten konnen wir dazu beitragen, die letzten 
Hindernisse fur den Binnenmarkt zu beseitigen. Das 
reibungslose Funktionieren der Binnenmarktregeln in der ge-
samten Europaischen Union 
wird eine wesentliche 
Grundlage bilden fur Flexi-
bilitat und Effizienz der 
Produkt-, Dienstleistungs-, 
Kapital- und Arbeitsmarkte 
und damit fur den Erfolg 
des Euro." 
Weitere Anstren-
gu ngen erforderlich 
Fur Burger und Unter-
nehmen, die aus einem ein-
heitlichen Markt Nutzen 
ziehen wollen, ist die 
unvollstandige Umsetzung 
der Binnenmarktregeln ein 
ernstes Problem. Seit Erscheinen der ersten Ausgabe des 
Binnenmarktanzeigers im November 1997 (siehe SMN 
Nr. I 0) haben die Mitgliedstaaten erhebliche Fortschritte bei 
der Beseitigung ihres Umsetzungsdefizites erzielt. Der Anteil 
der noch nicht umgesetzten Yorschriften ist inzwischen auf 
18,2% gesunken (d.h. van 1.368 Binnenmarktrichtlinien 
wurden 249 noch niche van samtlichen Mitgliedstaaten 
umgesetzt). Einige Mitgliedstaaten (Osterreich, Schweden, 
Finnland, Deutschland und Griechenland) haben allerdings 
groBere Fortschritte erzielt als andere (Belgien, ltalien, 
Portugal, Luxemburg und Frankreich). 
Die T abelle zeigt auf, daB bei einigen Mitgliedstaaten ein 
besorgniserregender Abstand besteht zwischen dem erklar-
ten Willen zur Umsetzung der Gemeinschaftsvorschriften in 
nationales Recht und ihren tatsachlichen Ergebnissen. Diese 
Vergleich der Umsetzungsdefizite der Mitgliedstaaten 
(Pozencsacz der Richtlinien, fur die noch keine Umseczungsma~nahmen gemeldet wurden): 
B p L F EL IRL D A UK E NL DK s FIN EU 
Mai 98 7.1 6.4 5.9 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.2 3.8 3.3 2.2 2.2 2.0 1.2 18.2 
Nov 97 8.5 7.6 5.9 6.5 7.4 7.5 5.4 8.5 10.1 4.6 4.7 3.5 3.2 6.2 4.3 26.7 
FBI MilWW M·M·M HMM 
Verfahren wegen vermuteten Verstolles gegen Binnenmarktregeln 
(Vergleich zwischen 1.3.97 . 1.3.98 und 1.9.96 · 1.9.97) 
B DK D E EL 
Fristsetzungs- 3.97-3.98 22 8 45 45 24 
schreiben 9.96-9.97 14 6 22 17 7 
Mit Grunden 3.97-3.98 19 I 10 13 9 
versehene 9.96-9.97 8 0 3 II 8 
Stellungnahmen 
Anrufung des 3.97-3.98 6 0 6 5 2 
Gerichtshofs 9.96-9.97 6 0 4 2 0 
Urteil des 3.97-3.98 6 0 7 3 4 
EuGH 9.96-9.97 9 0 4 2 4 
Mitgliedstaaten mussen ihr Umsetzungstempo deutlich 
steigern, um die Frist fur die Umsetzung der letzten Binnen-
marktvorschriften (I. Januar 1999) einhalten zu konnen. 
Verbesserung der Vertragsverletzungsverfahren 
Die Kommission wird auch weiterhin samtliche Praktiken 
untersuchen, die den freien Verkehr von Waren, Dienst-
leistungen und Personen gefahrden. Nur so ki:innen die Nach-
haltigkeit des wirtschaftlichen Aufschwungs gewahrleistet und 
die durch den verscharften Wettbewerb in einer einheitlichen 
Wahrungszone geforderten protektionistischen T endenzen 
gestoppt werden. Die nachstehende T abelle zeigt einen 
Anstieg der von der Kommission wegen VerstoBes gegen die 
Binnenmarktregeln (unkorrekte Umsetzung oder Anwen-
dung) eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren. 
Aus den Statistiken geht auch hervor, daB die Vertragsver-
letzungsverfahren wirksamer gestaltet werden mussen. In 
15% der Falle reagieren die Mitgliedstaaten uberhaupt nicht, 
und Fristsetzungsschreiben der Kommission werden oftmals 
erst 20 bis 30 T age nach der vorgesehenen Frist von 60 
Tagen beantwortet, was einer Verzogerung von fast 50% 
gleichkommt. Viele Probleme konnen von der Kommission 
und dem betroffenen Mitgliedstaat gemeinsam gelost 
werden ( der Gerichtshof muB nur in I 0-15% der Falle ein-
geschaltet werden). Bei unkorrekter Anwendung oder Um-
setzung der Binnenmarktregeln kann es jedoch bis zu acht 
Jahren dauern, bevor ein endgultiges Urteil ergeht. 
Die Ursachen fur diese Verzogerungen liegen sowohl bei 
den Mitgliedstaaten als auch bei den Organen der Union. 
Daher plant die Kommission ihrerseits folgende Anderungen: 
• Verkurzung der internen Bearbeitungsfristen bei alien 
Verfahrensschritten; 
• Obermittlung der Kommissionsentscheidungen an die 
betroffenen Mitgliedstaaten binnen einer Woche; 
• MaBnahmen, damit die Mitgliedstaaten die ihnen gesetzten 
Fristen fur die Beantwortung von Fristsetzungsschreiben 
und die Befolgung von mit Grunden versehenen Stellung-
nahmen einhalten, und automatische Einleitung des folgen-
den Verfahrensschritts bei Nichteinhaltung der jeweiligen 
Frist durch den betroffenen Mitgliedstaat; 
• Wirksamere Gestaltung der internen Verwaltungsvorgan-
ge, damit die derzeitige Frist von einem Jahr bis zur 
Versendung eines Fristsetzungsschreibens oder zur Ein-
stellung eines Verletzungsverfahrens verkurzt wird. 
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Gelungener Start fur den Aktionsplan 
Mehrere wichtige Ziele, die sich Kommission, Mitglied-
staaten und Parlament im Aktionsplan gesetzt haben, 
konnten eingehalten werden, z.B. die Einigung uber das 
"Steuerpaket" (Dezember 1997, siehe SMN Nr. I 0) . AuBer-
dem konnten drei der vier im Aktionsplan als vorrangig 
eingestuften Rechtsakte verabschiedet werden, namlich zu 
biotechnologischen Erfindungen (siehe S. 17), zur Liberali-
sierung der Gasmarkte sowie zur Garantie der T ransparenz 
bei Dienstleistungen der lnformationsgesellschaft (siehe S. 20). 
Die Kommission ihrerseits hat bedeutende Fortschritte bei 
der Modernisierung der Wettbewerbsregeln und der 
Vereinfachung von Vorschriften erzielt. AuBerdem hat 
sie neue Vorschlage in den Bereichen Urheberrecht (siehe 
SMN Nr. I 0), Dienste mit Zugangsbeschrankungen (siehe 
S. 18) und Zahlungsfristen unterbreitet sowie neue Leitlinien 
zu einer wirksameren Gestaltung der Vorschriften uber das 
offentliche Auftragswesen vorgelegt. 
Der Binnenmarkt-Aktionsplan spielte eine Katalysatorrolle 
fur die Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit. 
Dennoch ist die Kommission uber erhebliche Verzogerun-
gen sechs Monate vor Ablauf der im Aktionsplan vorgese-
henen Frist besorgt. Die eingegangenen Verpfiichtungen 
stellen in den meisten Fallen lediglich einen ersten Schritt 
zur Beseitigung der Hindernisse dar, die den Binnenmarkt 
bereits seit langem beeintrachtigen. 
Zu viele nationale technische Vorschriften 
Nach den geltenden Verfahren mussen die Mitgliedstaaten 
alle neuen technische Vorschriften mitteilen, damit der 
Binnenmarkt niche durch neue technische Hindernisse 
beeintrachtigt wird. Diese Verfahren konnen auch dazu 
beitragen, Normalisierungstatigkeiten auf die europaische 
Ebene zu verlagern, wo dies gegenuber nationalen Allein-
gangen sinnvoller erscheint. Aus dem Binnenmarktanzeiger 
geht jedoch hervor, daB die Mitgliedstaaten immer mehr 
technische Vorschriften erlassen (670 im Jahr 1997 gegen-
uber 385 Vorschriften im Jahr 1993). Es gibt somit bei 
weitem mehr einzelstaatliche technische Vorschriften als 
europaische. Nicht alle einzelstaatlichen Vorschriften behin-
dern den innergemeinschaftlichen Handel; allerdings wurde 
1997 bei 240 einzelstaatlichen technischen Spezifikationen 
die Vereinbarkeit mit den Binnenmarktregeln in Zweifel 
gezogen. 
If, when trying to exercise your rights in the 
European Single Market, you have encoun-
tered obstacles within the national admi-
nistration of a Member State, you may seek 
assistance, free of charge, from a network of 
Contact Points. 
These Contact Points for businesses and for 
citizens are available in all EU Member States 
to help you seek a solution to your problem. 
You may take your problem either to a 
Contact Point in the Member State in which 
you are normally based or in the Member 
State where you have encountered the 
problem. 
The role of a Contact Point is to ensure that 
every reasonable effort is made to resolve 
such problems by the most simple and 
efficient means available. The Contact Point 
will keep you informed of progress with yom 
problem and, in the case where this approach 
fails to produce a satisfactory result, will 
explain what alternative means of redress are 
available to you . 
Contact points for each Member State are lis-
ted below. The full list is available via the DG 
XV website: 
http://europa.eu.int/ comm/ dgl5 
or by the Representation of the European 
Commission in the Member States. 
En essayant d'exercer vos droits clans le 
Marche unique europeen, vous avez rencon-
tre des obstacles que vous jugez injustifies au 
sein d'une administration nationale d'w1 Etat 
membre r Vous pouvez desormais beneficier 
gratuitement de l'ai_de d'un reseau de points 
de contact. 
Ces points de contact pour Jes citoyens et Jes 
entreprises sont accessibles clans tous les Etats 
membres de l'Union europeenne. Vous pou-
vez soumettre votre probleme a un point de 
contact, soit clans l'Etat membre clans lequel 
vous residez normalement, soit clans l'Etat 
membre ou vous avez rencontre le probleme. 
Le role du point de contact est de s'assnrer 
que tous les efforts ont ete accomplis afin de 
resoudre Jes problemes de la maniere la plus 
simple et la plus efficace. Le point de contact 
vous informera de !'evolution de votre 
probleme et si cette demarche ne procure pas 
un resultat satisfaisant, il vs>us indiquera les 
moyens alternatifs dont vous disposez. 
La liste ci-dessous reprend des points de 
contact clans chaqi1e Etat membre. 
La liste complete peut etre obtenue via le site 
Internet de la DG XV: 
http://europa.eu.int/ comm/ dgl5 
ou aupres de la Representation de la Com-
mission europeenne clans Jes Etats membres. 
Wenn Sie bei Ausiibung Ihrer Rechte im 
europaischen Binnenmarkt auf Hindernisse 
innerhalb der nationalen Verwaltung eines 
Mitgliedstaates stofsen, die Sie als ungerecht-
fertigt ansehen, konnen Sie kosten&·ei 
Unterstittzung <lurch ein Netz von Kontakt-
stellen erhalten. 
Diese Kontaktstellen for Unternehmen sind 
in alien EU-Mitgliedstaaten eingerichtet 
worden, um Ilmen.bei der Losung solcher 
Probleme zu helfen. Sie konnen Ihr Problem 
entweder bei einer Kontaktstelle des Mitglied-
staats erlautern, in dem Sie Toren standigen 
Wolu1sitz haben, oder eines Mitgliedstaats, in 
dem Sie auf ein Problem gestofsen sind. 
Aufgabe der Kontaktstellen ist es, derartige 
Probleme <lurch die einfachsten und wirk-
samsten Mittel zu losen. Die Kontaktstelle 
wird Sie iiber Fortschritte bei der Losung 
Ihres Problems auf dem laufenden halten. 
Sofern kein zufriedenstellendes Ergebnis 
erzielt werden kann, wird Sie Ihnen erlau-
tern, welche alternativen Mittel zw- Losung 
des Problems zur Verfogung stehen. 
KontaktsteUen aller Mitgliedstaaten siffd 
unten aufgelistet. Die vollstandige Liste ist 
auf dem Website der GD XV: 
http://europa.eu.int/comm/dgl5 
oder in den Vertretungen der Europaischen 
Kommission in den Mitgliedstaaten 
erhaltlich. 
CONTACT POINTS FOR CITIZENS 




Abteilung V / 7 
Europaische Integration 
. Silvia Hellmer 
Stubenring 1 - 1010 WIEN 
tel. (+43)-1-71100-5695 
fax (+43 )-1-71100-6591 
Bundesarbeitskammer (BAK) 
Prinz-Eugen-StraBe 20-22 -1041 WIEN 
tel. ( +43 )-1-50165-2388 
BELGIUM 
Europhone 
World Trade Center 
Bid E. Jacqmain 162 Bte 36 
1000 BRUSSELS 
tel. (+32 )-78-151992 
fax ( +32)-2-2030991 
Tagensvej 137 
2200 COPENHAGEN N 
tel. ( +45 )-35-868266 
fax ( +45 )-35-868575 
e-mail Lars-Finn.Poulsen@efs.dk 
FINLAN 
Ministry of Trade and Industry 
Single Market Coordination Centre 
P.O. Box 230 
00171 HELSINIG 
tel. ( +358 )-9-1603627 
fax ( +358)-9-1604022 
e-mail petri.kuurma@ktm.vn.fi 
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FRANCE 
Centre Interministeriel de Renseignements 
Adniinistra tifts (CIRA) 
Cite administrative 
BP 2040 
59014 LILLE Cedex 
tel. ( +33 )-03-20 494949 
fax ( +33 )-03-20 532317 
GERMANY 
Bundesministerium fiir Wirtschaft 
Referat E B 9 11 Kontaktstelle Binnenmarkt 11 
ScharnhorststraBe 36 
10115 BERLI 
tel. ( +49 )-30-2014-7711/ 7710/ 7672 
fax ( +49)-30-2014-7045/ 7027 
e·-mail buero-eb9@berlinl .bmwi.bund400.de 
GREECE 
Ministry of National Economy 
Office of Legal Affairs on E.U 
Nikisstreet 5 
10180 ATHENS 
tel. ( +30)-l-33323-41/42/ 43 
fax ( +30 )-1-3332130 
IRELA=N=D.-.--------~-----
Single Market Unit 
Mr. Michael Greene/ Mr. Jake Byrne 




fax (+353 )-1-6766154 
e-mail Greenem@entemp.irlgov.ie or 
Byrneja@entemp.irlgov.ie 
ITALY 
Drssa Chiara Marolla 
Ministero Interno 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Palazzo Viminale Via Depretis 
00184 ROMA 
tel. (00 39)-6-46547100 
fax (00 39)-6-46549544 
Ministry of Foreign Affairs 
M. Jean Olinger -
6 rue de la Congregation 
2911 LUXEMBOURG 
tel. ( +352)-4782445 
fax ( +358 )-222048 
e-mail jean.olinger@mae.etat.lu 
* 
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2500 EC DE HAAG 
tel. ( ++ )0800-8051 
PORTUGAL 
Jacques Delors Information G!ntre 
Mrs Maria de Jesus Chaves, Director 
Rua Bartolomeu Dias 
1400 LISBOA 
tel. (+351 )-01-3622001 




Centro de Informaci6n Administrativa 
(Administrative Information Centre) 
Maria de Molina, 50 
MADRJD 
tel. ( +349) (0)) 586.14.00/ 586.10.10 
fax ( +349) (0) 1 586.20.33/ 586.61.30/ 586.18.ll 
e-mail X-400: C=ES; A=400NET; P=MAP; OUl= IGSAP; 
S=CIA; G=BUZON 
internet http:/ / www.map.es/ cia 
Oficinas de Informaci6n Administrativa y Asistencia al Ciudadano 
(Citizen/ Information and Assistance Bureaux) in each Ministry. 
Instituto Nacional del Consumo 
(Nationa{Consumer Institute) 
Principe de Vergara, 54 
28006 MADRID 
tel. ( +349) (0) 1 431.18 .36 
fax ( +349) (0) 1 576.15.70 
SWEDEN 
Kommerskollegium 
National Board ofTrade 
BOX6803 
113 86 STOCKHOLM 
tel. ( +46 )-8-6904800 
fax ( +46)-8-306759 
e-mail registrator@kommers.se 
internet http://kommers.se 
U ITED KINGDOM 
For a full list of the UK Contact Points, or details of a Contact 
Point in your area, please contact Mr Chris Tollady, Department 
of Trade & Industry, on 
( +44) (0)171-215-4483 
or refer to the DG XV website: 
http://europa.eu.int/ comm/ dgl 5 
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tel. (+43 )-1-71100-5784 
fax (+43)-1-7159651 
Wirtschaftskammer Osterreich (WKO) 
Abteilung for Integrations- und Handelspolitik 
Robert Andrecs 






World Trade Center 
Bld. E. Jacqmaih 162 Bte 36 
1000 BRUSSELS 
tel. ( +32 )-078-151992 
fax ( +32 )-02-2030991 
OENMA- R=K.,__~~--,__ _______ ___ 
Erhvervsfremme Stryrelsen (Department for the 
Development of Employment) 
Handelspolitisk Konter (Commercial Policy Office) 
Tagensvej 137 
2200 COPENHAGEN N 
tel. ( +45 )-35-868266 
fax ( +45)-35-868575 
e-mail Lars-Finn.Poulsen@efs.dk 
FINLANP 
Ministry of Trade and· Industry 
Single Market Coordination Centre 
P.O. Box 230 
00171 HELSINKI 
tel. ( +358)-9-1603627 
fax ( +358 )-9-1604022 
e-mail petri.kuurma@ktm.vn.fi 
FRANCE 
Mission Marche Unique 
Direction des Relations Econorniques Exterieure (DREE), 
Ministere de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
Mr Jean-Francois Marfaing 
Teledoc 534 
139, me de Berey 
75572 PARIS cedex 12 
tel. ( +33 )-0.1-53781937 
fax ( +33)-01-53189606 
Bundesministerium fiir Wirtschaft 
Referat E B 9 "Kontaktstelle Binnenmarkt" 
ScharnhorststraBe 36 
10115 BERLIN 
tel. ( +49 )-30-2014-7711/7710/7672 
fax ( +49)-30-2014-7045/7027 
e-mail buero-eb9@berlinl .bmwi. bund400 .de 
Ministry of National Economy 
Office of Legal Affairs on E.U. 
Nikisstreet 5 
10180 ATHENS 
tel. ( +30)-l -33323-41/42/43 
fax ( +30)-1-3332130 
Single Market Unit 
Mr Michael Greene 
Department of Enterprise, Trade and Employment 
Kildare Street 
DUBLIN 2 
tel. ( +353 )-1-661-4444/ 2446 
fax ( +353 )-1-6766154 
e-mail Greenem@entemp.irlgov.ie 
Single Market Unit 
Mr Jake Byrne 
Department ofEnterprise, Trade and Employment 
Kildare Street 
DUBLIN 2 
tel. (+353)-1-661-4444/ 2744 
fax ( +353)-1-6766154 
. e-mail Byrneja@entemp.irlgov.ie 
Euro Info Centre IT 354 
Confindustria network 
Dr. Francesco Servello 
Viale dell' Astronornia, 30 
00144 ROMA 
tel. (00 39)-6-5903352 
fax (00 39)-6-5903291 
e-mail F.Servello@confindustria.it 
Chamber of Commerce of the Grand-Duchy of 
Luxembourg 
M. Marc Faber 
7 rue Alcide de Gasperi 
1615 LUXEMBOURG 
tel. ( +352 )-423939331 
fax ( +352)-438326 
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~E_TH~J~LANDS 
Economische Voorlichtingsdienst ( EVD) 
Postbus 20105 
2500 EC DEN HMG 
tel. (070)-3798811 
fax (070)-3797878 
internet http:/ /www.evd.nl 
Loket Werking Europese Markt (compliance unit) 
Mevrouw mr. D.J.S.E. Fawcett-Hoogendam 
Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20101 
2500 EC DEN HMG 
tel. ( +070)-3796342 
fax (+070 )-3797014 
PORTUG_A=l ~~~~~~~~~~~~_.1 
IAPMEI 
Ministerio da Economia 
Mr. Rui Gomes 
Rua Rodrigo da Fonseca, 11° 73 
1250 LISBOA 
tel. ( +351 )-1-3864333 
fax (+3 51 )-1-3863161 
e-mail iapmeil@mail.telepac.pt 
internet http:/ / iapmei.pt 
SPAIN 
INSPECTION, CERTIFICATION AND TECHNICAL 
ASSISTANCE FOR FOREIGN TRADE 
Subdirecci6n General de Inspecci6n, Certificaci6n y Asistencia 
Tecnica del Comercio Exterior 
(Directorate for Inspection) Certification and Technical Assistance 
for Foreign Trade) 
Paseo de la Castellana, 162 - 6a planta 
28046 MADRID 
tel. ( +349) 349.37.70 
fax ( +349) 349.37.40 · 
A website has also been set up containing exhaustive information 
about the structure 0f the State Secretariat for Trade, Tourism and 
Small and Medium-sized Enterprises, the powers and responsibili-
ties of the different departments, the applicable legislation and the 
identity of the officials responsible for the different fields. The ad-
dress for this website is : www.mcx.es. 
AGRICULTURAL FOODS 
Secretaria General Tecnica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n 
(General Technical Secretariat of the Ministry of Agriculture) 
Fisheries and Food) 
Paseo Infanta Isabel, 1 
28071 MADRID 
tel. ( +349) 347.51.31 
fax ( +349) 468.51.79 
CONSUMER PROTECTION 
Instituto Nacional del Consumo 
(National Consumer Institute) 
Principe de Vergara, 54 
28006 MADRID 
tel. ( +349) 431.18.36 
fax ( +349) 576.15.70 
D CONTACT POINTS FOR BUS/NESS - July '98 
The Consumer Inspectorate, which operates under the Autono-
mous Communities, monitors compliance with the following rules 
on the market: 
Community rules on the provision of labelling information for 
consumers: 
- food labelling (Directive 79 / 112/EEC) 
- components of footwear (Directive 94/11/EC) 
- textile names (Directive 71/307 /EEC) 
- tlomestic appliances (Directive 86/ 594/EEC) 
- energy consumption (Directive 92/75/EEC) 
- generally, all rules relating to consumer information; 
rules designed to protect consumer health and safety, inter alia: 
- general product safety (Directive 92/59 /EEC) 
- toys (Directive 88/398/EEC); 
· rules affecting products made available to the public, inter alia: 
- dangerous substances and preparations (Directives 
67 / 548/EEC and 88/379 /EEC , 
- safety of electrical equipment (Directive 73/23/EEC). 
PHARMACEUTICALS, HEALTH PRODUCTS, COSMETICS 
AND BIOCIDAL PRODUCTS (for human use and for use in 
clinical and hospital environments) 
Direcci6n General de Farmacia y Productos Sanitarios 
(Directorate-General for Phar~aceuticals and Health Products) 
Paseo de! Prado, 18-20 · 
28071 MADRID 
tel. ( +349) 596.40.15 / 596.40.08 
fax ( +349) 596.40.07 
TELECOMMUNICATIONS 
Subdirecci6n General de Estudios Tecnicos y Econ6micos de 
los Operadores de Telecomunicaciones 
(Directorate for Technical and Economic Studies on Telecommuni-
cations Operators) 
Paseo de la Castellana, 9 y 11, 3a planta 
MADRID 
tel. ( +349) 584.08.55 / 584:09 .78 
fax ( +349) 522.01.32 
Kommerskollegium 
National Board ofTrade 
BOX 6803 
113 86 STOCKHOLM 
tel. ( +46)-8-6904800 
fax ( +46)-8-306759 
e-mail registrator@kommers.se 
internet http:/ /www.kommers.se 
UNITED KINGDOM 
-For a full list of the UK Contact Points, 
or details of a Contact Point in your area, 
please contact 
Mr Chris Tollady, 
Department of Trade & Industry, 
Tel ( +44) (0)171-215-4483 
or refer to the DG XV website: http://europa.eu.int/comm/dgl5 
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Kontrolle der wirtschaftlichen Integration 
Erstmalig enthalt der Binnenmarktanzeiger auch Einzel-
heiten uber den Grad der wirtschaftlichen Integration des 
Binnenmarkts, u.a. zu den T endenzen der Handelsstrbme, 
der auslandischen Direktinvestitionen, der Fusionen und 
Obernahmen und der Preiskonvergenz. Zwischen 1992 und 
1996 entfielen z.B. 65% der auslandischen Direktinvestitio-
nen in die EU auf lnvestitionen aus anderen EU-Mitglied-
staaten; dieser Wert hatte zwischen 1986 und 1991 noch 
bei 57% gelegen. 
Mit Aufnahme dieser Oaten wurde ein erster Schritt zur 
Nutzung des Binnenmarktanzeigers als lndikator fur die 
Marktintegration und als Fruhwarnsystem fur binnenmarkt-
gefahrdende Praktiken getatigt. 
Der Binnenmarktanzeiger kann vom Website 
der GD XV abgerufen werden: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
2. Feedback der europaischen Burger 
Gemeinsam mit der zweiten Ausgabe des Binnenmarkt-
anzeigers wurde eine ausfuhrliche Analyse der 3.235 Anfra-
gen vorgelegt, die die europaischen Burger zwischen 
November 1996 und November 1997 an den Wegweiser-
dienst von "Burger Europas/Daheim in Europa" gerichtet 
hatten. Diese Analyse enthalt nutzliche Angaben uber 
Probleme, denen sich Burger bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte im Binnenmarkt gegenubersahen. Diese Probleme 
sind meist auf fehlende Information der Burger, Arbeitgeber 
und Verwaltungen auf alien Ebenen zuruckzufuhren, was die 
besondere Bedeutung von lnformationskampagnen wie 
"Burger Europas/Daheim in Europa" unterstreicht. Diese 
Initiative wurde im Zuge der Einleitung des "Dialogs mit den 
Burgern" anlamich des Europaischen Rates in Cardiff im Juni 
auf eine dauerhafte Grundlage gestellt (siehe S. 2). 
Mit der Einfuhrung des Euro erhalten die Arbeitsmarktfiexi-
bilitat und die Arbeitskraftemobilitat eine neue Bedeutung, 
da damit zu rechnen ist, daB die Europa.er von ihrem Recht, 
in einem anderen EU-Land zu wohnen und zu arbeiten, 
Gebrauch machen. 
Wahrend der grundlegende Rechtsrahmen fur die grenz-
uberschreitende Arbeitskraftemobilitat auf EU-Ebene vor-
handen ist - insbesondere bei Arbeitsuche, Aufenthalts-
recht, sozialer Sicherheit, Obertragung von Rente-
nanspruchen und Anerkennung von Qualifikationen - zeigt 
die Initiative "Burger Europas/Daheim in Europa", daB es 
andererseits betrachtliche praktische Probleme gibt, die die 
Burger daran hindern konnen, ihre Rechte tatsachlich 
auszuuben. Diese Schwierigkeiten sind vor allem auf einen 
Mangel an sachdienlichen lnformationen uber die EU-Rech-
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te auf seiten der Burger, Arbeitgeber und Verwaltungen auf 
alien Ebenen zuruckzufuhren. Der lnformationsmangel hat 
fur Personen, die versuchen, ihre EU-Rechte wahrzuneh-
men, haufig erhebliche Verzogerungen zur Folge und 
verstarkt bei ihnen das Gefuhl, daB die Angelegenheit 
schlichtweg zu kompliziert ist. 
Der dem Binnenmarktanzeiger ebenfalls beiliegende Bericht 
zum Wegweiserdienst bestatigt diese Probleme eindeutig. 
Die von den Burgern am haufigsten genannten Probleme 
bezogen sich auf die Arbeitsplatzsuche und damit zusam-
menhangend auf soziale Sicherheit, Qualifikationen und das 
Aufenthaltsrecht. Im folgenden werden die am haufigsten 
angesprochenen Problem aufgefuhrt. 
Arbeitsplatzsuche 
Zugang zu freien Stellen in anderen Landern: Die 
meisten Fragen wurden von Personen gestellt, die eine 
Beschaftigung hatten, aber in ein anderes Land umziehen 
wollten. Die Existenz von EURES, dem Netz der Arbeits-
amter der Mitgliedstaaten und anderer Partner, das 
Arbeitsuchende und Arbeitgeber berat, war weitgehend 
unbekannt. 
"Export" von Arbeitslosengeld: Die Fragesteller waren 
oft unangenehm uberrascht, wenn sie erfuhren, daB der 
Erhalt von Arbeitslosengeld in einem anderen EU-Land auf 
drei Monate begrenzt ist, nach denen der Anspruch 
erlischt, wenn sie nicht in ihr Herkunftsland zuruckkehren. 
Forderung nach einer Aufenthaltsgenehmigung: 
Arbeitgeber bestehen !eider haufig darauf, daB Arbeits-
uchende aus anderen EU-Landern uber eine Aufenthalts-
genehmigung verfugen, bevor sie einen Arbeitsvertrag 
unterschreiben konnen, obwohl andererseits moglicher-
weise ein Arbeitsvertrag die Voraussetzung zur Erteilung 
einer Aufenthaltsgenehmigung ist! 
Zugang zu Stellen im offentlichen Sektor: Hier treten 
die meisten Probleme auf. Die EU-Burger fragen, ob ihnen 
der Zugang zu einem Auswahlverfahren oder zu befriste-
ten Arbeitsverhaltnissen verweigert werden kann, weil sie 
Staatsangehorige eines anderen Mitgliedstaats sind. 
Anerkennung von Qualifikationen 
1st eine Anerkennung beruflicher Qualifikationen 
erforderlich oder nicht: Viele Burger stellten Fragen zur 
Anerkennung von Qualifikationen bei nichtreglementierten 
Berufen. 
Erfolgt die Anerkennung beruflicher Qualifikationen 
automatisch: Meist wurde erwartet, daB die automati-
sche Anerkennung die Regel und nicht die Ausnahme ist. 
Nationale Behorden: Die Burger wiesen auf Praktiken 
nationaler Behorden hin, die dem Sinn und Zweck des 
Gemeinschaftsrechts zuwiderlaufen und Bewerber 
abschrecken (wie verspatete Ubermittlung von lnforma-
tionen und ubertriebene Fristen). 
Auf enthaltsrecht 
Forderung nach einer Aufenthaltsgenehmigung: Viele 
Burger wollten wissen, warum eine Aufenthaltsgenehmi-
gung vorgeschrieben ist, zumal sie doch ohnehin einen 
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Aufenthaltsanspruch haben. In manchen Landern ist es 
nicht moglich, sich ohne Aufenthaltsgenehmigung bei der 
Sozialversicherung anzumelden oder Zugang zu Arbeits-
vermittlungsstellen zu erhalten. 
Erneuerung der Aufenthaltsgenehmigung: Personen, 
die bereits seit langem in einem anderen Mitgliedstaat 
ansassig sind, fragten haufig, warum sie ihre Aufenthaltsge-
nehmigung erneuern !assen mussen - mit alien Kosten und 
Schwierigkeiten, die dies mit sich bringt. 
Bedingungen fur die Gewahrung des Aufenthaltsrechts: 
Viele Burger verstehen nicht, daB das Aufenthaltsrecht 
nicht bedingungslos erteilt wird. Sie sehen meist ein, daB 
sie sozialversichert sein mussen, sind jedoch uber die 
Auflagen hinsichtlich ihrer finanziellen Situation emport. 
Bleiberecht: Personen, die ihren Arbeitsplatz im Gastland 
verloren haben, befurchten oft, daB ihre Aufenthalts-
genehmigung nach Ablauf nicht verlangert wird. 
Familienzusammenfi.ihrung: Die meisten Fragen zu 
dem Recht, einem Ehegatten oder Familienmitglied in ein 
anderes Land zu folgen, betrafen Drittlander und unver-
heiratete Partner. 
Soziale Sicherheit und Gesundheit 
Medizinische Versorgung im Ausland: Gestellt wurden 
die Fragen von jungen Leuten, die im Ausland studieren 
mochten, von T ouristen (Formblatt E 111 ), von alteren 
Leuten und von Frauen, die an einer Entbindung im 
Ausland interessiert waren. Nur sehr wenige wuBten, daB 
es ein Genehmigungsverfahren auf der Grundlage des 
Formulars E 112 gibt. 
Erhalt Arbeitslosengeld im Ausland: In bestimmten 
Landern (vor allem Frankreich und Belgien) wird jemand, 
der seine Stelle aufgibt, um seinem Ehepartner ins Ausland 
zu folgen , als freiwillig Arbeitsloser angesehen und kann als 
solcher kein Arbeitslosengeld beziehen. 
Rentenanspruche bei Erwerbstatigkeit in mehreren 
Landern: Die Burger zeigten sich besorgt bezuglich 
der Wahrung ihres in einem ersten Land erworbenen 
Anspruchs auf Alters- und/oder lnvalidenrente, wenn sie 
in ein anderes Land umziehen; diejenigen, die eventuell in 
einem anderen Mitgliedstaat arbeiten mochten, wollen 
wissen, wie sich dies auf ihre Rentenanspruche und die in 
einem oder mehreren Landern bereits gezahlten Beitrage 
auswirkt. 
Land der Mitgliedschaft bei der Sozialversicherung: 
Zahlreiche Fragen - insbesondere von Grenzgangern und 
in andere Lander entsandten Arbeitskraften - betrafen die 
Ermittlung des fur die Sozialversicherung zustandigen 
Landes. 
Hir weitere Informatione1 
wenden Sie sich bitte an: 
Byron Kabarakis 
GDl'V/ A-1 
TEL: (+32 2) 296 19 53 
FAX: ( +32 2) 296 09 50 
E-mail: Al@dgl5.cec.be 
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technical rules, up from 385 in 1993 to 670 in 1997. The 
volume of technical regulation at national level therefore 
far exceeds that at EU level. Not all national specifica-
tions pose problems for cross-border business, but in 
1997, doubts concerning the compatibility of national 
technical ru les with the Single Market were raised in 240 
instances. 
Economic monitoring 
For the first time, the Scoreboard features some data on 
economic integration within the Single Market, including 
trends in trade, foreign direct investment (FDI), mergers 
and acquisitions and price convergence. For example, 
investment fiows between Member States accounted for 
65% of total EU FOi between 1992 and 1996 as against 
57% between 1986 and 1991 . This data is a first step 
towards developing the Scoreboard to monitor market 
integration and to detect practices which could threaten 
the functioning of the Single Market. 
The text of the latest Scoreboard is available 
on the DG XV website 
http:/leuropa.eu.int/comm/dg 15 
2. Listening to citizens 
A detailed analysis of 3235 inquiries addressed to the 
Citizens First Signpost Service in the period between 
November 1996 and November 1997, which accompa-
nies this issue of the Scoreboard, provides useful insights 
into problems encountered by citizens seeking to exer-
cise their rights in the Single Market. The vast majority 
of problems arise from lack of relevant information on 
the part of citizens, employers and administrations at all 
levels. This serves to reinforce the importance of initia-
tives such as "Citizens First", which is now put on a 
permanent footing with the launch of the "Dialogue with 
Citizens" at the Cardiff European Council (see page 2). 
With the introduction of the euro, labour market fiexi-
bility and labour mobility should take on new significance 
as Europeans may seek to take advantage of their right 
to live and work in another EU country. 
The experience gathered in the Citizens First initiative 
shows that, as regards labour mobility across frontiers, 
the basic legislative framework is in place at the EU level, 
notably as regards seeking work, right of residence, 
social security rights, transfer of state pension rights and 
recognition of qualifications. However, there are also 
considerable practical problems that can prevent people 
from taking up those rights, resulting primarily from a 
lack of relevant information for citizens, employers and 
administrations at all levels. This lack of information can 
often cause considerable delays when people try to 
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exercise their EU rights. It encourages a feeling that the 
whole process is simply too difficult. 
The Signpost Service report provides clear evidence of 
these problems. The specific areas of concern most 
often raised by citizens related to the search for 
employment, and related issues about social security, 
qualifications, and residence rights. Below are the issues 
often raised by citizens. 
The search for employment 
Access to vacancies in other countries: most 
questions came from those in work but looking to 
move to another EU country, rather than the unem-
ployed. There was a widespread lack of awareness of 
the existence of EURES, the network of Member 
States' employment services and other partners which 
provides advice to job seekers and employers on 
working abroad. 
"Export" of unemployment benefits: there is often 
an unpleasant surprise on hearing that there is a three 
month limit on receiving unemployment benefit in 
another EU country, after which the right to benefit is 
lost if the person does not return. 
Residence permit requirement: employers frequent-
ly insist that job seekers from another EU country 
must have a residence permit before they can sign 
an employment contract, whereas they may need an 
employment contract before they can obtain a 
residence permit! 
Access to public sector employment: this gives rise 
to most problems in this area, with people asking 
whether EU nationals can be refused access to a 
competition, or to employment under a fixed duration 
contract, because they are nationals of another 
Member State. 
Recognition of qualifications 
Whether recognition of professional qualifications 
was necessary or not: many people had questions on 
recognition of qualifications for non-regulated profes-
sions. 
Whether recognition of professional qualifications 
was automatic: people tended to expect automatic 
recognition to be the general rule rather than the 
exception. 
National authorities: people signalled practices on 
the part of national authorities that violated the spirit 
of Community law and discouraged applicants (such as 
late information and unreasonable deadlines). 
Right of residence 
The requirement to have a residence permit: many 
citizens questioned in particular why there was a 
requirement to have a residence permit given that 
IV July '98 • N o 13 
there is an entitlement to a right of residence. In 
certain countries, it is not possible to register for social 
security or access employment services without a 
residence permit. 
Renewal of the residence permit: long-standing resi-
dents often questioned why they had to renew their 
residence permit with all the expense and problem 
that entails. 
Conditions to be met to acquire the right of 
residence: many thought that the right of residence 
should be absolute and no subject to a number of 
conditions. They often understand the need to be 
covered by social insurance, but are shocked by the 
financial resources requirement. 
Right to remain: workers who have lost their job in 
the host country are often concerned that their 
residence permit will not be renewed when it expires. 
Family reunification: most questions on the right 
to join one's spouse or a family member in another 
country concerned third country nationals and 
unmarried partners 
Social security and health 
Obtaining health care abroad: questions were raised 
by young people preparing to study abroad or travel as 
tourists (E 111 Form), by elderly people, and women 
interested in giving birth abroad. Very few people 
knew that an authorisation procedure (E 112 form) 
existed. 
Drawing unemployment benefits while abroad: in 
certain countries (France and Belgium in particular), a 
worker leaving a job to follow his/her spouse away is 
treated as an voluntarily unemployed person and thus 
unable to draw benefit. 
Retirement pensions in the event of work in 
several countries: people are concerned about 
preserving their rights to a retirement pension and/or 
disability allowance acquired in one country when they 
move to another, and those considering working in 
another Member State want to know the consequen-
ces in terms of their pension entitlement and the con-
tributions already paid in one or more other countries. 
Country of social security affiliation: numerous 
questions sought to identify the relevant country, 
especially from frontier workers and workers secon-
ded to another country. 
For more information, 
please contact 
Byron Ka barakis 
DGXV/ A-1 
TEL: (+32 2) 29619 53 
FAX: ( +32 2) 296 09 50 
E-mail: Al@dgl 5.cec.be 
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taires mais, en 1997, la compatibilite de 240 specifications 
techniques nationales avec les regles du Marche unique a ete 
contestee. 
Controle economique 
Pour la premiere fois, le tableau d'affichage comporte cer-
taines donnees sur le degre d'integration economique du 
Marche unique, incluant les tendances en ce qui concerne les 
echanges commerciaux et les investissements directs etran-
gers (IDE), les fusions et acquisitions et la convergence des 
prix. Par exemple, les flux d'investissement entre Etats 
membres ont represente 65% du total des investissements 
directs etrangers dans l'Union europeenne entre 1992 et 
1996, contre 57% entre 1986 et 1991. Ces donnees sont 
une premiere etape vers !'utilisation du tableau d'affichage 
pour controler !'integration du marche et detecter les pra-
tiques qui pourraient menacer le fonctionnement du Marche 
unique. 
Le texte du nouveau tableau d'affichage 
est disponible 
sur le site de la DG XV: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
2. A l'ecoute des citoyens 
La seconde edition du tableau d'affichage se double d'une 
analyse detaillee des 3.235 demandes d'informations adres-
sees au «Service d'aiguillage de Citoyens d'Europe», entre 
novembre 1996 et novembre 1997. Elle fournit des indica-
tions utiles sur les problemes rencontres par les citoyens 
dans l'exercice de leurs droits dans le Marche unique. La 
grande majorite des problemes resulte du manque d'infor-
mations appropriees a destination des citoyens, des 
employeurs et des administrations, et ce a tous les niveaux. 
Cette constatation renforce !'importance d'initiatives telles 
que «Citoyens d'Europe», devenue permanente avec le 
lancement par le Conseil europeen de Cardiff du «Dialogue 
avec les citoyens» (voir page 2). 
En ce qui concerne en particulier la mobilite transfrontalie-
re des travailleurs, !'experience acquise au cours de !'initia-
tive « Citoyens d'Europe » indique que le cadre legislatif de 
base est en place au niveau europeen. C'est vrai notamment 
pour tout ce qui a trait a la recherche d'un emploi, au droit 
de sejour, au droit a la protection sociale, au transfert des 
droits a pension acquis dans le cadre d'un regime public, ain-
si qu'a la reconnaissance des diplomes. 
T outefois, d'importants problemes d'ordre pratique subsis-
tent et peuvent empecher les citoyens d'exercer leur droit 
de travailler dans un autre Etat membre. Ces problemes 
resultent en premier lieu d'un manque d'information, a 
differents niveaux, et cette carence d'information peut 
souvent etre a l'origine de retards considerables lorsque des 
citoyens tentent d'exercer leurs droits. Elle entretient le 
sentiment que, globalement, ii y a trop de difficultes a 
surmonter. 
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Le rapport du service d'orientation apporte des preuves 
evidentes de !'existence de ces problemes. Les domaines le 
plus souvent evoques, par les citoyens a la recherche d'un 
emploi dans un autre Etat membre, ont trait aux questions 
concernant la protection sociale, les diplomes et le droit de 
sejour. Voici un aper~u des questions les plus frequemment 
posees. 
Recherche d'un emploi 
l'acces aux emplois offerts dans d'autres Etats mem-
bres: la plupart des questions relatives a ce sujet sont 
posees par des personnes qui ont deja un emploi, mais qui 
cherchent a changer d'Etat membre, et non par des 
chomeurs. Bon nombre des demandeurs ignoraient !'exis-
tence d'EURES, le reseau europeen des services nationaux 
de l'emploi, ainsi que d'autres partenaires qui conseillent 
les personnes souhaitant travailler a l'etranger. 
L'exportation des allocations de chomage: les citoyens 
sont souvent desagreablement surpris d'apprendre que le 
temps pendant lequel ils peuvent percevoir leurs allo-
cations de chomage dans un autre Etat membre de !'Union 
est limite a trois mois et qu 'au-dela de ce terme, ils 
perdront leurs droits s'ils ne reintegrent pas leur Etat 
membre d'origine. 
l'obligation d'obtenir une carte de sejour: malheu-
reusement, les employeurs exigent souvent que les non-
nationaux demandeurs d'emploi obtiennent une carte de 
sejour avant l'embauche, alors que la delivrance d'une 
carte de sejour est souvent subordonnee a la production 
prealable d'un contrat d'emploi. 
l 'acces a un emploi dans la fonction publique: c'est sur 
ce point sur lequel les citoyens europeens rencontrent le 
plus grand nombre de difficultes, se demandant si on peut 
les exclure d'un concours de recrutement ou leur refuser 
un emploi a duree determinee parce qu'ils possedent la 
nationalite d'un autre Etat membre. 
Reconnaissance des diplomes 
le caractere obligatoire ou non de la reconnaissance 
des diplomes: bon nombre de citoyens s'interrogent sur 
la reconnaissance des diplomes pour les professions non 
reglementees. 
le caractere automatique de la reconnaissance des 
diplomes: les citoyens ont tendance a considerer que la 
reconnaissance automatique devrait constituer la regle 
generale, et non !'exception. 
Les autorites nationales: les citoyens signalent des prati-
ques des autorites nationales qui sont contraires a !'esprit 
du droit communautaire et qui decouragent les candidats 
(comme la communication tardive d'informations et les 
delais excessifs). 
Droit de sejour 
L'obligation d'avoir une carte de sejour: bon nombre 
de citoyens souhaitent savoir pourquoi on exige d'eux 
qu'ils possedent une carte de sejour, alors que le droit de 
sejour leur est acquis. Dans certains Etats membres, ii est 
impossible de s'immatriculer a la securite sociale ou de 
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recourir aux services nationaux de l'emploi si l'on n'a pas 
de carte de sejour. 
le renouvellement du permis de sejour: les residents 
de longue date demandent souvent pourquoi ils doivent 
renouveler leur carte de sejour, avec tous les coGts et les 
problemes que cela implique. 
Les conditions d'obtention du droit de sejour: nombre 
de demandeurs ne peuvent concevoir que le droit de 
sejour ne constitue pas un droit absolu et qu'il soit soumis 
a certaines conditions. Beaucoup comprennent !'obliga-
tion de disposer d'une couverture sociale, mais ils sont 
cheques par les exigences relatives aux ressources finan-
cieres. 
le droit de demeurer: les travailleurs qui ont perdu leu r 
emploi dans un pays d'accueil craignent souvent que leur 
carte de sejour ne soit pas renouvelee. 
le regroupement familial: la plupart des questions con-
cernant le droit de rejoindre un conjoint ou un parent 
dans un autre Etat membre sont posees par des ressortis-
sants de pays tiers ou par des partenaires non maries. 
Securite sociale et sante 
l'obtention d'une couverture soms de sante" a 
l'etranger: cette question est posee par des jeunes desi-
reux d'etudier a l'etranger ou d'y faire du tourisme 
(formulaire E 111 ), par des personnes agees et par des 
femmes qui souhaitent accoucher a l'etranger. Rares sont 
ceux qui connaissent !'existence d'une procedure d'auto-
risation a l'aide du formulaire E 112. 
la possibilite de percevoir des allocations de choma-
ge pendant un sejour a l'etranger: dans certains pays (la 
France et la Belgique en particulier), un travailleur qui 
quitte son emploi pour suivre son conjoint a l'etranger est 
considere comme chomeur volontaire et ne peut, a ce 
titre, percevoir d'allocations. 
Les pensions de retraite des citoyens qui ont travaille 
dans plusieurs pays: ces personnes sont soucieuses de 
preserver les droits a une pension de retraite et/ou 
d'invalidite acquis dans l'Etat membre qu'elles quittent 
pour sejourner dans un autre; quant aux citoyens qui 
envisagent de travailler dans un autre Etat membre, ils 
souhaitent conna1tre les consequences de leur decision en 
ce qui concerne leurs droits a la retraite et les cotisations 
deja versees dans un ou plusieurs autres pays. 
Quel est l'Etat membre d'affiliation a la securite 
sociale: cette question est frequemment posee, en parti-
culier par des travailleurs transfrontaliers ou detaches. 
vous pouvez contacter 
Byron Kabarakis 
DG XV/ A-1 
TEL: (+32 2) 29619 5 
FAX: ( +32 2) 296 09 5 
E-mail : Al@dgl5.cec.b 
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Pour eliminer certains obstacles aux echan es 
Am 18. Mai hat der Binnen-
marktrat einstimmig eine 
politische Ubereink:unfi: lun-
sichtlich einer Verordnung 
( auf Gnmdlage von Artikel 
235) erreicht, die einen 
schnellen Eingreifinechaius-
mus zur Beseitigung 
bestimmter Handelshemm-
nisse vorsieht. Die Uberein-
kunft folgt den Beschli.issen 
des Binnenmarktrates vom 
30. Marz 1998 und spiegelt 
den politischen Willen der 
b1itischen Prasidentschaft 
sowie der Mitgliedstaaten 
~~der, nach Alternativen zum 
Kommissionsvorschlag vom 
18. November 1997 zu 
suchen. Sie stellt ferner eine 
ausgewogene 1md zweck-
dienliche Antwort auf den 
Auftrag des Europaischen 
Rates von An1Sterdam dar, 
der gefordert hatte, Mittel 
zur wirk:san1en Garantie des 
freien Warenverkehrs zu 
finden. Der Vorschlag di.irfte 
voraussichtlich wahrend der 
osterreichischen Prasident-
schaft formell verabschiedet 
werden, sobald die Stellung-
nal1me des Europaischen 
Parlai11ents vorliegt. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Ghyslaine Guisolphe 
DG XV/B-1 
TEL: (+ 32 2) 295 18 60 
FAX: (+ 32 2) 299 30 98 




TEL:(+ 32 2)296 17 73 
FAX:(+ 32 2) 295 71 91 
E-mail: B l@dg15.cec.be 
Lors du Conseil des ministres du 18 mai) 
un accord politique entre les Etats membres 
a pu etre trouve sur un Reglement (fonde 
sur ?article 235) qui introduit un mecanis-
me d)intervention rapide pour lever certains 
obstacles aux echanges. Cet accord f ait suite 
aux conclusions du Conseil Marche inte-
rieur du 30 mars 1998 et a la volonte poli-
tique de la Presidence britannique et des 
Etats membres de rechercher des solutions 
alternatives a la proposition de Reglement 
de la Commission du 18 novembre 1997. 
Le contenu de cet accord apparaft constituer 
une reponse equilibree et adequate au man-
dat du Conseil europeen d)Amsterdam qui 
avait demande a la Commission de lui 
soumettre des propositions concernant les 
moyens de garantir de maniere efficace la 
libre circulation des marchandises. 
En effet) il introduit un mecanisme au 
niveau des Etats Membres et au niveau de 
la Commission. Ce texte) qui reprend en 
partie la proposition initiate de la Commis-
sion) a ete accueilli favorablement par celle-
ci. Vavis du Parlement europeen est neces-
saire avant son adoption) qui aura sans 
doute lieu sous ?residence autrichienne. 
La Commission avait propose !'adoption d'un 
Reglement prevoyant un mecanisme d'interven-
tion rapide de la Commission, associe a !'imposi-
tion de delais stricts et brefs a respecter dans le 
cadre de !'application de !'article 169 du T raite. 
Ainsi, la Commission aurait ete competente pour 
adresser, selon les modalites et dans les delais 
definis par le Reglement, une decision a l'Etat 
membre concerne, en l'obligeant a eliminer rapi-
dement !'infraction. T outefois, la quasi-unanimite 
des Etats membres s'est opposee au mecanisme 
d'intervention tel que propose par la Commission 
car, selon eux, ii conferait un pouvoir de decision 
a la Commission qui allait rompre l'equilibre insti-
tutionnel voulu par le T raite. 
Compte tenu de la volonte politique de toutes les 
parties concernees, un compromis, comportant 
une forte valeur ajoutee par rapport aux regles du 
Traite, devait etre trouve. Grace aux efforts con-
jugues de la presidence britannique et des Etats 
membres un accord politique sur l'instauration 
d'un double mecanisme d'intervention rapide a pu 
etre conclu a l'unanimite lors du Conseil «Marche 
interieur» du 18 mai 1998. 
Cet accord politique porte sur deux volets, un 
projet de Reglement et un projet de Resolution. 
Le champ d'application du projet de Reglement 
est, mutatis mutandis, celui de la proposition de la 
Commission. 
Le projet de Reglement introduit l'idee d'un syste-
me d'alerte rapide en cas de menace de survenan-
ce d'obstacles aux echanges avec la Commission 
au centre de ce systeme. II impose aussi une obli-
gation aux Etats Membres d'intervenir eux-memes 
et de prendre rapidement les mesures necessaires 
et proportionnees pour eliminer !'obstacle aux 
echanges qui survient sur leur territoire et d'infor-
mer la Commission des actions qu'il a prises. Le 
role de la Commission a toutefois ete minimise 
puisqu'elle n'a plus un pouvoir de decision mais un 
pouvoir de notification qui, bien que n'etant pas un 
acte juridique obligatoire au sens de !'article 189 
du Traite, n'en est pas moins un moyen de pres-
sion politique important. 
Le projet de Resolution, acte parallele au Regle-
ment, confirme !'engagement total des Etats Mem-
bres de prendre les mesures pour !'elimination des 
entraves a la libre circulation des marchandises. 
Cette Resolution preconise une meilleure protec-
tion des acteurs economiques, puisqu'elle invite 
les Etats membres a les informer des obstacles qui 
peuvent survenir et des solutions pour y mettre 
fin. lls doivent aussi prevoir des recours rapides et 
efficaces accessibles a tout particulier Iese par une 
violation du T raite causee par un obstacle aux 
echanges au sens du Reglement. Cette Resolution 
reitere l'idee de rapidite puisqu'elle demande a la 
Cour de justice d'accelerer sa procedure quand 
elle est confrontee a de tels cas. 
Le Parlement europeen sera consulte par le 
Conseil clans le courant du mois de juillet et 
!'adoption du texte est attendue sous presidence 
autrichienne. 
July '98 • N o 13 11 
On 18 May, the Internal 
Market Council reached 
unanimous political 
agreement on a Regulation 
(based on Article 235 ) 
which introduces a rapid 
intervention mechaiusm to 
remove certain trade bar-
riers. Tlus agreement follows 
the conclusions of the 
Internal Market Council on 
30 March 1998 and reflects 
the political will of the 
British Presidency ai1d the 
Member States to seek 
alternative solutions to the 
Commission proposal 
presented on 18 November 
1997. The agreement 
constitutes a balanced and 
appropriate answer to the 
mandate of the An1sterdam 
European Council, which 
asked to find the means of 
guaranteeing efficiently free 
movement of goods. 
The proposal will probably 
be formally adopted under 
the Austrian Presidency 
once the European Parlia-
ment has handed down its 
opinion. 
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Entraves aux echan 
Suite a plusieurs plaintes, la Commission 
europeenne a decide d 'envoyer des a vis 
motives a la France et l'Autriche pour 
entraves a la libre circulation des biens en 
violation de f Article 30 du Traite. 
Les entraves en question concernent, 
d)une part la reglementation franraise 
sur les certificats de navigabilite des heli-
copteres, d)autre part la denomination 
des salamis en Autriche. En l'absence 
d'une reponse satisfaisante dans un delai 
de deux mois suivant reception de l'avis 
motive, la Commission pourrait saisir la 
Gour de justice. 
Les helicopteres en France 
La Commission estime que la reglementation 
frani;aise, regissant la delivrance des certificats 
de navigabilite pour les helicopteres provenant 
d'autres Etats membres, constitue une source 
d'entraves aux echanges au sein du Marche uni-
que. En effet, le decret du 21 avril 1995 ne con-
tient pas de disposition assurant la delivrance 
d'un certificat a des helicopteres appartenant a 
un type non agree en France mais agree dans un 
autre Etat membre. Et ce, meme s'ils sont pour-
vu d'un certificat de navigabilite delivre dans un 
autre Etat membre. En pratique, la reglementa-
tion rend done impossible la delivrance d'un 
certificat de navigabilite a des helicopteres non 
certifies en France. 
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L'avis motive de la Commission vise en outre le 
cas particulier des helicopteres provenant d'un 
autre Etat membre, qui sont du meme type que 
ceux qui continuent a voler en France sur base 
du regime juridique precedent, en vertu duquel 
le certificat de conformite n'etait pas obliga-
toire. 
II y a lieu de souligner que cet avis motive ne 
remet pas en cause la possibilite pour la France 
de proceder aux contr61es necessaires pour 
s'assurer que les helicopteres respectent les 
normes de securite. 
«Salami» en Autriche 
Par une plainte, la Commission a ete informee 
que les autorites autrichiennes reservent la 
denomination de vente "salami" aux seuls pro-
duits de salaisons qui correspondent a la defini-
tion autrichienne de "salami". Des lors, un 
"salami" provenant d'un autre Etat membre qui 
repond a des caracteristiques differentes de la 
definition autrichienne devra changer de deno-
mination pour pouvoir etre vendu en Autriche. 
L'obligation faite a l'importateur de "salami" 
d'utiliser une autre denomination n'est justifiee 
que si le produit ne presente pas les caracteris-
tiques que les consommateurs de la Commu-
naute sont en droit d'attendre. Or, dans le cas 
present, rien ne demontre que par sa composi-
tion ou sa fabrication, le produit 
s'ecarte nettement des marchandi-
ses generalement connues sous 
la denomination "salami" dans 
l'Union. Le consommateur est suf-
fisamment informe par !'etiquette 
qui reprend le nom et l'adresse du 
producteur ainsi que la liste des in-
gredients. Comme la Cour de justi-
ce l'a souligne, la protection du 
consommateur doit s'adresser au 
consommateur communautaire 
moyen, et non pas au seul consom-
mateur national. Dans ces condi-
tions, la Commission a decide d'en-
voyer un avis motive aux autorites 
autrichiennes. 
Pour plus d'informations 
sur le cas frani;ais, 
vous pouvez contacter 
Didier Millerot 
DG XV/B-2 
TEL: ( + 32 2) 296 9782 
FAX: (+32 2) 295 49 41 
E-mail: B2@dg I 5.cec.be 
Pour plus d'informations 
sur le cas autrichien, 
vous pouvez contacter 
Sebastian Bohr 
DG XV/B-2 
TEL: (+32 2)295 13 46 
FAX: (+32 2) 295 47 80 
E-mail: B2@dgl5.cec.be 
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
ort sur la libre circulation des 
En mai 1990 le Groupe de haut niveau 
sur la Libre circulation des personnes) pre-
side par Mme Simone Veil) avait presente 
un rapport qui formulait plus de 80 
recommandations pour parvenir a un 
authentique espace de Libre circulation 
dans FUnion europeenne (voir SMN 
n °7) . Ce rapport a suscite un large interet 
de la part de nombreux organismes et des 
institutions. Une partie importante des 
recommandations du Groupe ont d)ail-
leurs ete reprises dans le Plan d)action en 
faveur du Marchi unique de juin 1997 
(voir SMN n°8) et dans celui) plus specifi-
que) pour la Libre circulation des travail-
leurs de novembre 1997. La Commission 
vient a present d)adopter une Communi-
cation qui presente le suivi des recomman-
dations du Groupe) detaille dans un 
rapport-bilan. Deux domaines particulie-
rement importants ont ete mis en eviden-
ce: d)une part) Les droits d)entree et de 
sejour ). d)autre part) Les actions d)infor-
mation engagees. 
Les droits d'entree et de sejour. 
lnitialement, les droits d'entree et de sejour 
etaient lies a l'exercice d'une activite economi-
que. Ces droits se sont ensuite progressive-
ment elargis pour couvrir !'ensemble des 
citoyens. Cet elargissement par etapes a cepen-
dant conduit a un compartimentage des bene-
ficiaires qui n'est plus adapte aux formes 
actuelles de la mobilite, ni a !'institution d'une 
citoyennete de l'Union. Ainsi, la Commission 
considere qu'il est necessaire de rapprocher le 
statut juridique de tous les citoyens dans les 
Etats membres, independamment du fait qu'ils 
exercent une activite economique ou non. 
Les grands axes des propositions a venir dans 
ce domaine seront les suivants: 
• creation, dans la mesure du possible, d'un 
regime unique de libre circulation au sens de 
!'article BA, pour tous les citoyens de l'Union 
et les membres de leurs families; 
• nouvelle approche dans l'exercice du droit de 
sejour notamment en limitant !'obligation de 
detenir un titre de sejour aux situations qui le 
justifient; 
• clarifier le statut des membres de la famille d'un 
citoyen de !'Union ressortissants de pays tiers; 
• mieux circonscrire la possibilite de mettre fin 
a l'exercice du droit de sejour d'un citoyen de 
!'Union. 
Une revision globale des droits de libre circula-
tion et de sejour est un travail d'une ampleur 
telle qu'il ne permet pas d'esperer des resultats 
a court terme pour les citoyens de !'Union. 
C'est pourquoi, parallelement a sa communica-
tion, la Commission propose d'ores et deja une 
revision du Reglement (CEE) 1612/68 et de la 
Directive 68/360/CEE relatifs a la libre circula-
tion, et aux droits d'entree et de sejour des 
travailleurs. Cette revision specifique vise a 
ameliorer la situation actuelle des travailleurs et 
des membres de leurs families qui se deplacent. 
Ameliorer !'information des citoyens 
Le rapport insiste par ailleurs sur !'amelioration 
de !'information des citoyens sur leurs droits 
decoulant de la legislation communautaire. Sur 
ces points, la Commission a engage les actions 
suivantes: 
• lancement a !'occasion du Conseil europeen 
de Cardiff , les I 5 et 16 juin 1998, du «Dia-
logue avec les citoyens et les entreprises», 
qui poursuit et developpe !'initiative «Citoy-
ens d'Europe» (voir page 2). 
• publication d'une «Feuille de route pour les 
demandeurs d'emploi dans l'Union euro-
peenne», redigee en reponse aux questions 
soulevees par les citoyens dans le cadre de 
!'initiative « Citoyens d'Europe »; 
• developpement et amelioration du reseau 
EURES qui fournit des informations sur les 
offres d'emploi et sur les conditions de vie et 
de travail dans les Etats membres; 
• developpement et consolidation du reseau 
Euro-jus destine a assurer un service de con-
seil et d'assistance juridique au niveau des 
bureaux de representation de la Commission 
dans les Etats membres; 
• poursuite et developpement des program-
mes «Karolus» pour les echanges et la for-
mation des fonctionnaires nationaux charges 
de la legislation «Marche interieur»; «Robert 
Schuman» pour la sensibilisation au droit 
communautaire des professions juridiques; 
«Jean Monnet» pour le milieu universitaire et 
«Grotius» pour les echanges de praticiens de 
la Justice; 
• soutien au developpement du reseau Euro-
desk destine a assurer un service d'informa-
tion sur les questions des jeunes et des orga-
nisations s'occupant de leur droits. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Franck Dintilhac 
DG XV/A-I 
TEL: ( + 32 2) 296 62 34 
FAX:(+ 32 2) 296 09 SO 
E-mail: A I @dg I S.cec.be 
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jean-Marie Visee 
DG XV/E-2 
TEL: (+ 32 2) 295 48 38 
FAX:(+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: E2@dg15.cec.be 
ualifications 
L )adoption de la position commune est inter-
venue) au Conseil du 29 juin) sur la proposi-
tion de Directive relative aux qualifications 
professionnelles de Fartisanat) du commerce et 
de certains services°). La position commune a 
ete arretee a la majorite qualifiee) avec 
fY abstention de Flrlande et Fopposition du 
Portugal et de la Suede. Le texte sera transmis 
au Parlement europeen pour une seconde 
lecture en vertu de la procedure de co-decision. 
Cette nouJJelle Directive est importante a 
double titre. D)une part) elle prevoit la crea-
tion d)un mecanisme de reconnaissance des 
dipl6mes pour des professions non encore cou-
vertes par le systeme general; d)autre part) elle 
permet la refonte de 35 Directives transitoires 
et de liberalisation adoptees par le passe. Elle 
contribue ainsi a f avoriser la libre circulation 
des citoyens dans FUnion tout en simplifiant le 
droit communautaire. 
Cette proposition de Directive prevoit la creation 
d'un mecanisme de reconnaissance des dipl6mes 
pour des professions liees au commerce et a l'artisa-
nat, et non encore couvertes par le systeme general. 
DROIT DES SOCIETES 
rofessionnelles 
La Directive s'appliquera 
aux ressortissants de 
l'Union qui desirent 
poursuivre leur activite 
dans un autre Etat mem-
bre comme salarie ou 
comme independant. La 
reconnaissance se fera 
sur base des qualifica-
tions acquises dans un 
autre Etat membre. 
Cette proposition est 
aussi une refonte des 
multiples textes ancien-
nement adoptes sur base 
d'une approche verticale. 
Elle repond ainsi au souci de simplification du droit 
communautaire, qui a ete exprime par le Conseil 
europeen. T outefois, la refonte ne po rte pas atteinte 
a l'acquis essentiel de ces Directives, a savoir surtout 
la reconnaissance automatique par l'Etat d'accueil de 
!'experience professionnelle acquise dans un autre 
Etat membre, pour autant que cette experience 
atteigne une certaine duree. 
(I) Proposition modifiee de Directive du 
Parlement europeen et du Conseil 
instituant un mecanisme de recon-
naissance des diplomes pour les 
activites professionnelles couvertes 
par les directives de liberalisation 
et portant mesures transitoires, et 
completant le systeme general 
de reconnaissance des diplomes 
(COM(97)363 final du 15.7.97, 
96/0031 (COD) publiee au JOCE C 
264 du 308. 97). 
First meetin of the Committee on Auditin 
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The first meeting of this expert group) esta-
blished through the recent Communication of 
the Commission on statutory audit (see SMN 
n°12)) took place on 11/12 May. The group is 
composed of Member State representatives JVho 
regulate their auditing industries under the 
8th Directive) and representatives of the Euro-
pean auditing profession. The meeting concen-
trated on ho1JJ Member States ensure the quali-
ty of statutory audit ivork. 
The Committee achieved unanimous agreement that 
each Member State requires a system for monitoring 
the quality of statutory audit work. This means that 
some Member States will introduce a system for the 
first time and others will undertake reform of their 
existing systems to bring them into line with current 
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best practice. There was consensus on the importan-
ce of reporting the results of the monitoring process 
to the public, to enhance the public credibility of audit 
reports and financial reporting. 
This progress on quality issues is important in the 
context of the audit profession's vital role in 
enforcing the framework for European accounting, as 
set out in the document "New Accounting Strategy" 
( 1995). Recent developments in Member State law in 
Germany, France and Belgium, which permit repor-
ting under International Accounting standards (IAS), 
further highlight the role of the auditor in ensuring 
that accounts conform with the requirements of both 
Member State and Community law. That specific 
issue will be discussed at the next meeting of Com-
mittee. 
DROI T DES SO CI ETES 
Euro ean Com Statute 
Noch nie wahrend seiner 
28jahrigen Geschichte stand 
der Vorschlag zum Statut 
der Europaischen Aktien-
gesellschaft so dicht vor 
seiner Verabschiedung. 
Zwar konnte der Sozial-
ministerrat am 4. Juni 1998 
nicht die standige Ausein -
andersetzung um die 
Mitbestimmung von Arbeit-
nehmern bei der Europai-
schen Aktiengesellschaft 
beilegen. Doch die britische 
Prasidentschaft schatzt, daB 
99% der notwendigen 
Arbeit erledigt ist und die 
osterreichische Prasident -
schaft bis zum Jahresende 
eine politische Oberein-




ministerrat (hinsichtlich der 
gesellschaftrechtlichen 
Aspekte der vorgeschlagenen 
Verordnung) sowie im 
Sozialministerrat (hinsicht-
lich der Mitspracherechte 
der Arbeitnehmer) behan-
delt. Die Vorschlage der 
Davignon-Gruppe (siebe 
SMN Nr.8 ) hatten die 
Debatte erneut in Gang 
gebracht, da sie die 
Beibebaltung des Prinzips 
der freien Verhandlung 
zwischen den Sozialpart-
nern vorsehen. 
te proposal for a European Company Statute 
is as close to adoption now as it has ever been in 
its twenty-eight year history. The Social Affairs 
Council on 4 June 1998 was nevertheless unable 
to resolve the long-standing problem of worker 
participation provisions in the European 
Company. The British President suggested that 
99% of the worlz was now done and the first 
Austrian Presidency may therefore be perfectly 
placed to broker a political agreement by the 
end of this year. The European Company 
Statute has been talzen forward in both the 
Internal Market Council ( negotiations on the 
company law aspects contained in the proposed 
Regulation) and the Social Affairs Council 
( dealing with the proposed Directive concerning 
the involvement of employees in a European 
Company). 
A gap in the Single Market 
The proposal for a Regulation on the Statute for a 
European Company would be a vital element in the 
realisation of the Single Market for companies. The 
aim of the proposal for a European Company Statute 
(ECS) is to introduce a further option for enterprises 
in Europe. This new option would not only be of 
interest to multinational companies, but also to SM Es 
participating in intra-Community projects such as 
Trans-European Networks. Businesses with a Euro-
pean dimension would be able to register in any 
Member State as a European Company (SE). 
Companies operating at Community level are 
currently obliged to maintain unnecessary and costly 
partitions in their structures and organisations to 
meet the requirements of national company law. The 
ECS will facilitate the reorganisation of European 
businesses on a Community scale. The creation of an 
SE could also lead to economies of scale from more 
efficient management structures and use of resources. 
The option of creating an SE by merger of companies 
in different Member States would offer a simple solu-
tion to the problem that there is currently no bridge 
between national jurisdictions which would allow 
cross-border mergers. An SE would also be per-
mitted to transfer its seat between Member States 
without the costs and difficulties encountered with 
the dissolution of a legal entity on transfer. 
A new opportunity for adoption 
The proposal for a European Company Statute has 
always been thwarted by the problems associated 
with choosing a suitable mechanism for the determi-
nation of the worker participation rules in the SE. For 
this reason a Group of Experts was established to 
apply fresh impetus to the proposal. The Davignon 
Group's report published in May last year (see SMN 
n°8) very successfully re-launched the debate on 
worker participation in the SE. 
The conclusions of the Davignon Group established 
the principle of free negotiation between the employers 
and employee representation as the foundation of a 
solution to the problem of worker participation in the 
SE. All interested groups have been strongly attracted 
to the principle of negotiation to resolve the issue of 
worker participation in each and every situation that 
will lead companies to form a European Company. 
The continuing discussions in the Council are 
concerned with the rules which should apply if an 
agreement cannot be agreed between the manage-
ment and the workers' representatives. Delegations 
have discussed a compromise which would introduce 
a 'before - aner' rule whereby the workers' repre-
sentatives will select a model from those worker 
involvement regimes which existed in the companies 
forming the European Company. The intention is to 
preserve existing employee participation rights unless 
the employees themselves agree to the diminution or 
removal of these rights. The participating companies 
must also agree to the employee participation arran-
gements. 
Progress has also been made on the company law 
aspects. In the Internal Market Council negotiations, 
questions about whether or not there should be 
provisions on taxation and on the special case of the 
transfer of Financial Services European Companies 
have been satisfactorily resolved. The Regulation will 
not comprise specific provisions on these matters, 
but the issues may be dealt with in separate measures 
in the future if deemed necessary. 
The way forward 
There is now an opportunity to create a completely 
new vehicle for business. The European Company 
Statute would provide for a new instrument unlike 
anything currently available. 
In seeking a system for a European Company which 
will operate effectively in the Single Market, Member 
States have acknowledged the need to look beyond 
the principles specific to their national systems. It is 
hoped that a little further evolution will bring them to 
agreement in the Council before the end of this year. 
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Apres vingt-huit ans de 
debars, la proposition pour 
un «Statut de la societe 
europeenne» est plus proche 
que jamais d'une adoption. 
Certes, le Conseil des minis-
tres des Affaires sociales 
du 4 juin 1998 n'a pas pu 
resoudre l'eternel probleme 
des dispositions relatives a la 
participation des travailleurs 
dans la societe europeenne. 
Toutefois, le president bri-
tannique estime que 99% du 
travail a ete accompli et que 
la presidence autrichienne 
pourrait parfaitement obte-
nir un accord politique d'ici 
la fin de cette annee. 
Le «statue de la societe euro-
peenne» a ete examine a la 
fois par le Conseil Marche 
interieur pour les aspects de 
droit des societes contenus 
dans le Reglement propose 
et par le Conseil des Affaires 
sociales pour ce qui concerne 
la participation des salaries 
clans l'entreprise. Les conclu-
sions du Groupe Davignon 
(voir SMN N°8) ont utile-
ment permis de relancer ce 
debat, proposant de mainte-
nir le principe de libre 
negociation entre Jes parte-
naires sociaux. 
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l:e Commission adopted in April 1998 its 
Third Report concerning negotiations regar-
ding access to third country public procurement 
markets. This report has been submitted to the 
Council and the European Parliament in 
accordance ivith Article 36 ( 6) and Article 37 
(2) of Directive 93/38 (the Utilities Directive). 
It also tries to inform suppliers and interested 
parties of the markets ivhich have been opened 
and how to tackle them. 
Why a report ? 
Article 36 of the Utilities Directive establishes a 
Community preference clause in EC tenders. One of 
the objectives of this clause is to provide the Commu-
nity with leverage for the negotiation of agreements 
with third countries ensuring effective access to their 
public procurement markets for Community under-
takings. In the event that this kind of agreement is 
concluded, the clause is no longer applied to tenders 
comprising products originating in the third countries 
concerned. The report presented by the Commission 
describes the activities developed by the Community 
in this field, and in particular, it describes the state of 
play of the agreements concluded as of 31 December 
1997. 
Main achievements 
As regards the multilateral framework, Aruba, Hong 
Kong (China), Liechtenstein and Singapore have com-
pleted their accessions to the World Trade Organisa-
tion Agreement in Government Procurement. As to 
the bilateral relations, agreements were concluded 
with Israel (on public procurement and procurement 
by telecommunications operators) and Korea (on 
procurement by telecommunications operators). 
Helping suppliers 
In addition, the report provides information on 
barriers in the field of public procurement and propo-
ses lines of action. The report also gives information on 
how to find opportunities abroad, as well as informa-
tion on the rights from which European suppliers, 
contractors and service providers benefit. 
As for the future 
There are on-going negotiations which are rather ad-
vanced (e.g. with Switzerland) and further negotiations 
are envisaged with a number of countries pursuant in 
particular to those bilateral agreements already signed 
by the EC which provide for future negotiations such 
as Chile, Mexico or Mercosur. Also at multilateral 
level, three parallel processes have started in 1997 
within the WTO framework: a review of the GPA, the 
negotiations on procurement rules on services and dis-
cussions on transparency in government procurement. 
SI MAP/Electronic rocurement 
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In its communication on "Public Procurement in the 
European Union" (see SMN N° 12), the Commission 
sets an ambitious target: 25% of all public purchases 
should take place using electronic means by the year 
2003. While the Commission will take all the neces-
sary steps to facilitate the development of electronic 
procurement, this is a joint responsibility. The Com-
mission can only carry them through along with 
Member States, their contracting entities and the 
private sector. Several steps are being worked out. 
Public procurement notices can now be submitted 
directly over the Internet for publication in the Offi-
cial Journal of the European Communities (OJ/S). The 
paper version of OJ/S will be replaced by a daily ver-
sion of a searchable CD-ROM from the I st of July 
1998 to be followed by the free Internet dissemi-
nation of these notices from the I st of January 1999('). 
More importantly, however, is the availability of a 
search and retrieval mechanism which allow visitors 
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to the SIMAP website to search for procurement 
opportunities in a variety of databases including TED. 
Finally software is being made available to allow every 
contracting entity to set up its own Purchaser Profile 
on the Internet. These profiles will make it possible to 
provide much more information than is currently 
available through TED. This is true in particular for 
the tender documentation which should be made 
available on line which will lead to substantial savings 
not only in time but also in efficiency. These profiles 
can be searched via the SIMAP website. 
The refinement of the CPY, the setting up of 
measures to improve its understanding and the avai-
labil ity of a search tool to facilitate the identification 
of CPY codes. 
At the same time a variety of measures and actions is 
being taken to establish plans with each Member 
State, for the progressive implementation of electro-
nic procurement. 
The document is available on 
the Sf MAP website, which also 
contains other information 
concerning public procurement 
http://simap.eu.int 
(I) For subscription details see 
the EUR-OP homepage at 
http://eur-op.eu.int 
Further information is easily 
available through the 
SIMAP website: 
http://simap.eu.int 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Dominique Vandergheynst 
DG XV/E-3 
TEL: (+ 32 2) 295 69 23 
FAX: (+ 32 2) 299 31 04 
E-mail: E3@dg I S.cec.be 
C omme une simple formalite> le Conseil des 
ministres a adopte> le 16 juin> la Directive sur 
la protection juridique des inventions biotech-
nologiques> mettant ainsi un terme a une 
decennie de discussions. Le 12 mai 1998) 
en deuxieme lecture) le Parlement europeen a 
accepte) sans aucun amendement) la position 
commune du Conseil arretee le 26 fevrier. 
Les trente amendements) deposes en session 
pleniere) ont tous ete rejetes a une tres large 
majorite. Le Parlement europeen a done estime 
que la position commune du Conseil suivait 
bien ses amendements votes en premiere lecture. 
Apres dix annees d>un travail particulierement 
approfondi) la procedure legislative est ainsi 
achevee. Le resultat obtenu) outre son interet 
technique evident dans un domaine parfois 
controverse) demontre que la procedure de 
co -decision fonctionne) meme apropos de 
questions sensibles. Elle permet en tous cas un 
debat democratique et serein) tenant compte de 
J>opinion de toutes Les parties interessees. 
Elle fera date aussi en tant que preuve du bon 
fonctionnement institutionnel. 
Le Parlement europeen ayant accepte la position 
commune du Conseil telle quelle, la suite de la proce-
dure legislative a ete mecanique et automatique. Le 
Conseil a sans difficulte ete amene a confirmer sa 
position commune lors de sa reunion du 16 juin. La 
Directive sera publiee au Journal Officiel en juillet et 
elle entrera en vigueur le jour de sa publication. Les 
Etats membres auront deux ans pour s'y conformer. 
Le contenu technique de la Directive peut se resumer 
en quelques points. Tout d'abord, et c'est essentiel, 
elle confirme la brevetabilite du materiel biologique, 
quel qu'il soit, d'origine vegetale, animale ou humaine, 
si les conditions de brevetabilite sont respectees. Plus 
particulierement, la Directive confirme qu'un element 
isole du corps humain est brevetable, dans la mesure 
ou ii ne constitue pas une decouverte. A cet effet, la 
Directive indique, et cela est decisif, que !'application 
industrielle doit etre concretement exposee dans la 
demande de brevet. La Directive confirme aussi que 
les inventions sur les vegetaux ou des animaux sont 
brevetables si la faisabilite technique de !'invention 
n'est pas limitee a une variete vegetale OU a une race 
animale determinee. Cela va permettre de clore un 
debat qui s'etait ouvert au niveau de l'Office euro-
peen des brevets quant a !'interpretation pouvant 
etre donnee a !'exclusion de la brevetabilite des 
varietes vegetales et des races animales. L'etendue de 
la protection est egalement precisee: la protection 
conferee s'etend a toute matiere contenant !'infor-
mation genetique brevetee en tant que produit. 
Dimension ethique 
Mais !'importance de la Directive se mesure surtout 
dans sa dimension ethique. Celle-ci se manifeste sous 
deux aspects. Premierement, le Groupe europeen 
d'ethique des sciences et des nouvelles technologies 
de la Commission evalue tous les aspects lies a la 
biotechnologie. Un considerant precise que toute 
intervention du Groupe ne peut se situer qu'au niveau 
de !'evaluation de la biotechnologie au regard des prin-
cipes ethiques fondamentaux. 
Les procedures de delivrance 
des brevets portant sur des in-
ventions biotechnologiques ne 
seront done pas systemati-
quement remises en cause. 
Deuxiemement, et c'est une 
premiere communautaire, la 
Directive donne quatre exem-
ples de ce qui est contraire a 
l'ordre public ou aux bonnes 
moeurs. Elle cite les precedes 
de clonage des etres humains, 
les precedes de modification 
de l'identite genetique germi-
nale de l'etre humain, les 
utilisations d'embryons a 
des fins industrielles ou 
commerciales, ainsi que les 
precedes de modification de 
l'identite genetique des animaux de nature a 
provoquer chez eux des souffrances sans utilite medi-
cale substantielle pour l'homme ou l'animal (de meme 
que les animaux issus de tels precedes). 
Enfin, la Directive organise son suivi et la Commission 
devra transmettre des rapports au Parlement euro-
peen et au Conseil des ministres. Elle presentera tous 
les ans un rapport sur !'evolution et les implications 
du droit des brevets dans le domaine de la biotech-
nologie et du genie genetique. Ensuite, tous les cinq 
ans, un rapport sur la question de savoir si la Directi-
ve a souleve des problemes au regard des accords 
internationaux sur la protection des droits de 
l'homme. Enfin, deux ans apres l'entree en vigueur de 
la Directive, sera rendu un rapport evaluant les impli-
cations dans le domaine de la recherche fondamenta-
le en genie genetique de la non-publication ou de la 
publication tardive de documents. L'avenir n'est done 
pas fige et la Commission pourrait, le cas echeant, 
etre amenee a reprendre !'initiative si le besoin s'en 
faisait sentir. 
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Commercial communications 
Conditional access services: 
Directive on legal protection 
The Council has 1'ecently 
adopted a common position on 
the Proposal for a Directive on 
the Legal Protection of Services 
based on) or consisting oJ; 
Conditional Access. The text 
was transmitted to the Euro-
pean Parliament for a second 
reading in accordance 1J1ith the 
co-decision procedure. The final 
adoption) ivhich is expected to 
enhance the confidence of 
service providers and stimulate 
investments) is foreseen under 
Austrian Presidency. 
The proposed Directive (see 
SMN N°9) will grant an 
equal level of protection 
throughout the Union to radio 
and television broadcasters and 
providers of neiv Information 
Society serJJices against piracy. 
The Directive will prohibit all 
commercial activities related to 
illicit (pirate) devices 1J1hich 
are defined as being any 
equipment or software designed 
or adapted to giPe unauthorised 
access to a protected serPice in 
an intelligible form. 
These activities include the 
manufacture) import) distribu -
tion) sale) rental) possession) 
installation) maintenance or 
replacement of illicit dePices for 
commercial pu1poses as well as 
the use of commercial conimu-
nications to promote them. 
Pr011iders of protected services 
affected by an infringing acti-
vity will have access to appro-
priate remedies) including 
bringing an action for damages 
and obtaining preJJentive 
measures. 
For more information, 
please contact 
Luc De Hert 
DG XV/E-5 
TEL: (+32 2)295 61 20 
FAX: (+ 32 2) 295 7712 
E-mail: E5@dgl5.cec.be 
R egulation of cross-border discounts in the 
European Union ivas discussed at the first 
meeting of the European Commission's 
Expert Group on commercial communica-
tions on May 27 1998. The Group) compri-
sing of Member State representatives) ivas set 
up by the Commission as part of a series of 
measures announced in a March 1998 
Communication (see SMN N° 12) to facili-
tate the cross-border provision of commercial 
communications services. The Group has 
been set up to establish transparent and 
efficient administrative co-operation 
betiveen the Commission and the Member 
States in order to resolve problems in the 
form of restrictions to the cross-border provi-
sion of commercial communication services. 
Commercial communications serJJices 
currently employ more than 1 million people 
in the EU and their potential for further job 
creation is very high. 
Discounts are one of a number of sales promotion 
techniques used by suppliers of goods and services 
to attract new purchasers or to reward the faith-
ful customer. They can take one of a number of 
forms, amongst the most popular being '20% extra 
free', '3 for the price of 2 offers' or coupons or 
vouchers which enable a second purchase of the 
same product to be made at a reduced price. All 
Member States regulate the presentation of such 
promotional services and a number fix a maximum 
limit on the value they can take. These services all 
concern the promotion of a particular product or 
service whose core incitement to buy is a reduced 
purchase price resulting form either a price reduc-
tion or a supplementary quantity of the product or 
service being offered at the same price. 
As the regulation of such offers differs significantly 
from one Member State to another, a great num-
ber of interested parties who responded to the 
Green paper on commercial communications 
complained of problems in this particular field. 
Given that such promotions are used by most 
sectors and by large and small firms alike the 
apparent absence of mutual recognition in this 
field is severely restricting the development of 
effective cross-border marketing campaigns. The 
result is that large businesses are having to 
repackage products to account for these regulato-
ry differences. Small businesses who cannot afford 
such adjustments are effectively limited from using 
this very effective commercial communications 
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service to develop their cross-border trade. The 
direct and indirect costs of this regulatory 
fragmentation is paid for by consumers in terms of 
higher prices and reduced choice. Given the 
importance of price competition in electronic 
commerce this regulatory fragmentation is also 
inhibiting investment in the new European elec-
tronic distance selling market place. 
Following an initial constructive exchange of views 
between the Member States representatives at the 
inaugural meeting of the Expert Group, the next 
meeting will consist of a more detailed evaluation 
by the Group as to whether or not mutual 
recognition could be applied in this field and if not 
why not. The Group will be relying on the assess-
ment methodology set out in the Communication 
on commercial communications to evaluate 
whether certain restrictions should be harmoni-
sed in view of their potential proportionality. In 
view of this the European Commission is keen to 
receive positions on the current regulatory 
patchwork in Europe in this area which should use 
the assessment methodology as a means of identi-
fying restrictions which are either considered to 
be disproportional and therefore incompatible 
with the Treaty or alternatively are considered to 
be compatible and warranting harmonisation. 
More information on the first Expert Group 
meeting and follow-up meetings will be 
provided in the future issues of the Commer-
cial Communications newsletter which can be 
ordered from the editor on the following fax 
number (44 I) 273 772727. 
The Communication (COM(98) 121) is available 
through the DG XV website: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Any written communications 
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Die Europaische Kommis-
sion hat eine Richtlinie 
vorgeschlagen, die einen 
Rechsrahmen fu r den Ein-
satz elektronischer Signatu -
ren schaffen soil. Durch diese 
Richtlinie, die Mindestvor-
schriften fur Sicherheit und 
Haftung festlegt, soll sicher-
gestellt werden, daB elek-
tronische Signaturen nach 
den Grundsatzen des 
Binnnemarkts unionsweit 




ner Daten, die Herkunft der 
Daten (Identitat) festzu-
stellen und zu i.iberpriifen, 
ob die Daten geandert wur-
den (Integritat). Die Daten 
werden zusammen mit 
einem Zertifikat i.ibermittelt, 
das dem Empfanger ermo-
glicht, die Identitat des 
Absenders zu i.iberpri.ifen. 
Die Richtlinie schafft somit 
einen Rahmen fur sichere 
On-line-Transaktionen im 
gesamten Binnenmarkt und 
bietet Anreize fur Investi-
tionen in Dienste im 
Bereich des elektronischen 
Geschaftsverkehrs, die sich 
positiv aufWachsmm, 
Wettbewerbsfahigkeit und 
Beschaftigung in der EU 
auswirken werden . 
The text of the proposed Directive 
is available on the DG XV website: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
For more information, 
please contact 
Joep van der Veer 
DG XV/E-5 
TEL: (+ 32 2) 295 93 99 
FAX: (+32 2) 295 77 12 
E-mail: E5@dg15.cec.be 
Electronic commerce 
l:e European Commission has recently 
proposed a Directive establishing a legal 
framework for the use of electronic signatures. 
By laying down minimum rules concerning 
security and liability) the proposal would 
ensure electronic signatures were legally 
recognised throughout the EU on the basis of 
the Single Market principles of free movement 
of services and home country control. 
The proposal would therefore create a 
framework for secure on-line transactions 
throughout the Single Market and so stimu-
late investment in electronic commerce 
services with ensuing benefits for the EU in 
terms of growth) competitiveness and 
employment. 
Electronic signatures allow someone receiving 
data received over electronic networks to deter-
mine the origin of the data (identity) and to verify 
whether the data has been altered or not (integri-
ty). The data is accompanied by a certificate, issued 
by a certification service provider, which allows 
the recipient of a message to check the identity of 
the sender. 
The main elements of the proposed Directive are 
the following: 
• Essential requirements: the proposal would 
define essential requirements for electronic 
signature certificates and certification services so 
as to ensure minimum levels of security and 
allow their free movement throughout the Single 
Market. These requirements would include 
personal reliability and the use of trustworthy 
systems. 
• Liability: the proposal would establish mini-
mum liability rules for service providers, who 
would in particular be liable for the validity of a 
certificate's content. This approach will ensure 
the free movement of certificates and certifica-
tion services within the Single Market, build 
consumer trust and stimulate operators to 
develop secure systems and signatures without 
restrictive and inflexible regulation. 
• Legal recognition: the proposal would stipula-
te that an electronic signature could not be 
legally discriminated against solely on the 
grounds that it is in electronic form, as the legal 
effects of electronic signatures are essential for 
an open and trustworthy system for electronic 
signatures. If a certificate and the service provi-
der met certain essential requirements, electro-
nic signatures based on their service would 
benefit from an automatic assumption that they 
were legally recognised in the same manner as 
hand-written signatures. Furthermore they 
could be used as evidence in legal proceedings. 
• A technology-neutral framework: given the 
pace of technological innovation, the proposal 
provides for legal recognition of electronic 
signatures irrespective of the technology used 
(e.g. digital signatures using asymmetric crypto-
graphy or biometrics). 
• Scope: the proposal concerns the supply of 
certificates to the pu_blic aimed at identifying the 
sender of an electronic message, but does not 
apply to closed user groups such as corporate 
lntranets or banking systems, where a trust 
relation already exists and where there is there-
fore no obvious need for regulation. 
• Certification: certification services could be 
offered in principle without prior authorisation, 
in view of the fact that technology and the 
market are evolving rapidly and as market forces 
will encourage high levels of security to satisfy 
consumers' concerns. Member States would be 
free to set up voluntary accreditation schemes 
for certification service providers in order to 
indicate special security measures or levels. 
Certification service providers wishing users of 
their certificates to benefit from a legal recogni-
tion of signatures based on their certificates 
would, however, have to fulfil certain essential 
requirements. 
• International dimension: in order to facilitate 
electronic commerce at the world level, the 
proposal includes mechanisms for co-operation 
with third countries on mutual recognition of 
certificates on the basis of bilateral and multila-
teral agreements. 
La Commission europeenne 
a presente une proposition 
de Directive instituant un 
cadre juridique pour !'utili-
sation des signatures elec-
troniques. En fixant des 
regles minima.Jes en matiere 
de securite et de responsa-
bilite, cette proposition 
garantira la reconnaissance 
juridique des signatures 
electroniques clans toute 
!'Union europeenne, sur 
base des principes du 
Marche unique. La signature 
digitale perrnet a un desti-
nataire de donnees transmi-
ses par reseau electronique 
de determiner I' origine des 
donnees (identite) et de 
verifier si elles ont ou non 
ete alterees (integrite). 
Ces donnees sont accom-
pagnees d'un certificat, 
delivre par un prestataire de 
services de certification, qui 
permet au destinataire d'un 
message de verifier l'identite 
de l'expediteur. En creant 
un cadre juridique fiable 
pour toutes les transactions 
en ligne effectuees dans le 
Marche unique, cette Direc-
tive europeenne devrait 
done favoriser l'investis-
sement dans Jes services de 
commerce electronique. 
MEDIAS & SOCIETE DE L'INFORMATION ,. 
Services de la Societe de l'lnformation 
On 29 June 1998, the 
Council definitively 
adopted the Directive on 
Transparency which intro-
duces a prior notification 
system for future draft 
national rules in relation 
to Information Society 
services. The Council 
welcomed favourably all 
amendments of the Euro-
pean Parliament in second 
reading. Adoption of the 
Directive marks an impor-
tant step towards safe-
guarding a clear, stable 
and coherent regulatory 
framework for the 11 new 11 
services, based on the 
principles of the Single 
Market. The creation of 
an information and co-
operation mechanism ( via 
an ad hoe Committee) 
will prevent the major 
prospects offered by this 
sector being choked by 
new national restrictions 
and by serious legislative 
disparities. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Salvatore D'Acunto 
DG XY/E-5 
TEL: (+32 2) 295 07 98 
FAX:(+ 32 2) 295 77 12 
E-mail: E5@dg15.cec.be 
Le 29 juin 1998 marque une date importan-
te avec />adoption definitive de la Directive 
Transparence. Celle-ci introduit un systeme de 
notification prealable des futurs projets de 
reglementations nationales relatives aux servi-
ces de la Societe de !'Information. Le Conseil 
des ministres a en effet accueilli favorablement 
tous les amendements du Parlement europeen) 
qui n 'apportaient que des precisions a la posi-
tion commune sans en modifier la substance. 
Une premiere etape fondamentale est ainsi 
franchie pour la preservation d'un cadre regle-
mentaire clair) stable et coherent pour les 
11 nouveaux 11 services) fonde sur les principes du 
Marche unique et notamment sur la fibre 
circulation des services) axee sur le principe du 
controle du pays d'origine. 
La mise en place d'un mecanisme d'informa-
tion et de concertation communautaire (via 
un Comite ad hoe) permettra d I eviter que les 
grandes perspectives offertes par ce secteur ne 
soient etouffees par de nouvelles restrictions 
nationales et par de graves disparites legisla-
tives. 
Pour que l'Europe puisse saisir les potentialites de 
croissance et d'emploi liees aces activites, par nature 
transfrontalieres, Jes operateurs doivent pouvoir 
continuer a disposer d'un grand marche dans lequel 
effectuer des investissements d'envergure et realiser 
des economies d'echelles. Or, cette periode d'expan-
sion est caracterisee par la preparation de multiples 
initiatives nationales destinees a repondre aux nou-
velles questions posees par la dimension on-line en 
matiere, par exemple, de signature digitale, de cryp-
tographie, de protection des mineurs, de commerce 
electronique, etc.). Cette nouvelle Directive apporte 
done une reponse aussi attendue qu'indispensable 
pour eviter toute fragmentation du marche. 
Nouvelle notion juridique 
Pour la premiere fois dans le domaine des services, 
cette Directive prevoit un systeme de notification 
prealable des projets de regles nationales, par le biais 
de !'extension de la Directive 83/189 couvrant jus-
qu'ici uniquement le secteur des marchandises. Une 
nouvelle notion juridique est ainsi introduite en droit 
communautaire: celle de services de la Societe de 
!' Information, qui definit Jes activites a caractere eco-
nomique qui sont prestees "a distance", "par voie 
electronique" et "a la demande individuelle du desti-
nataire" (interactives). 
T oute reglementation nationale visant specifiquement 
Jes services en ligne devra etre notifiee au stade du 
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projet et ne pourra pas etre adoptee par l'Etat 
concerne pendant une periode de statu quo de 3 
mois. En cas contraire, elle ne serait pas applicable. 
La periode de statu quo pourra eventuellement etre 
prolongee: 
• a 4 mois, si la Commission ou un Etat membre, par 
le biais d'un "avis circonstancie", releve dans le pro-
jet un probleme pour le Marche interieur; 
• a 12 mois si le projet national porte sur une 
question qui fait l'objet d'une proposition d'acte 
communautaire deja avancee par la Commission 
(ou a 18 mois, si le Conseil a adopte une position 
commune). 
Aucun secteur n'est exclu du champ d'application de 
la Directive. T outefois, certaines derogations sont 
prevues notamment pour les reglementations rela-
tives aux marches reglementes (les bourses), sou-
mises a une simple obligation de notification apres 
adoption. 
Les prochaines etapes 
Afin de faciliter la transposition de la Directive par les 
Etats membres (le delai prevu est de 12 mois), la 
Commission prepare un Yademecum portant notam-
ment sur le champ d'application et le fonctionnement 
de la Directive. 
Est aussi prevue la valorisation du futur role des ope-
rateurs de services on-line. Comme l'a souligne le 
Parlement europeen, ii sera important que les opera-
teurs du secteur de services on-line puissent egale-
ment jouer, aux cotes des autorites nationales, un 
role actif dans le fonctionnement de la Directive par 
!'analyse des projets de regles nationales. lls pourrai-
ent ainsi contribuer a apprecier de maniere plus 
approfondie les differentes implications de ces regles 
pour le Marche unique. Dans cette optique, la DG XV 
etudie les moyens specifiques pour ameliorer !'infor-
mation et la participation des acteurs economiques 
interesses, par exemple en recourant aux nouveaux 
moyens de communication: Website, E-mai l, etc. 
Enfin, ii faut envisager l'eventuelle extension du meca-
nisme de transparence au plan international. La nou-
velle Directive T ransparence cherche a favoriser la 
definition d'une approche commune entre les Etats 
membres dans le traitement des questions afferentes 
aux services en ligne sur le plan international. II sera 
de ce fait important que la Directive T ransparence 
soit completee par un instrument de droit interna-
tional qui puisse, d'une maniere ou d'une autre, insti-
tutionnaliser un mecanisme d'information prealable et 
de concertation au plan extra-communautaire. 
Resiimee 
Am 29. Juni wurde die 
Transparenzrichtlinie fur 
Dienstleistungen in der 
Informationsgesellschaft 
endgiiltig verabschiedet. 
Dadurch wird ein System 
der vorherigen Unterrich-
tung hinsichtlich kunftiger 
nationaler Regelungsvor-
haben in diesem Bereich 
geschaffen. Der Minister-
rat hat samtliche Ande-
rungsantrage des Europa-
ischen Parlaments aufge-
nommen. Ein erster 
grundlegender Schritt ist 
somit erreicht zur Wallflll1g 
eines deutlichen, stabilen 
und koharenten Rechtrah-
mens fur die II neuen 11 
Dienste gema.6 den Prin-
zipien des Bi1menmarktes. 
Durch einen gemeinschaft-
lichen Informations- und 
Kooperationsmechanismus 
(-uber einen ad hoc-Aus-
schu6) wird vermieden, 
da6 die sich in diesem 
Sektor eroffnenden hoff-
nungsvollen Perspektiven 





COUR DE JUSTICE 
Fiscalite de l'assurance vie 
Dans un arret du 28 avril dernier> la Cour 
de justice des Communautes europeennes a 
etabli que la legislation suedoise relative a 
/Yassurance vie en capital est incompatible avec 
la liberte de prestation de services. 
Mlle Safir, residant en Suede, avait souscrit une assu-
rance vie en capital aupres d'une societe etablie au 
Royaume-Uni. De telles polices d'assurance sont 
imposees dans des conditions differentes de celles 
souscrites aupres d'un assureur residant en Suede. 
Pour les polices conclues aupres d'assureurs non-
residents, la Suede preleve un imp6t sur les primes 
d'assurance qui peut, sous certaines conditions, etre 
reduit ou supprime. Mlle Safir s'etait vue refuser 
!'exemption complete du paiement de l'imp6t sur les 
primes d'assurance. 
La Cour de justice, saisie par la juridiction nationale, 
a conclu au caractere excessivement restrictif de la 
legislation suedoise au regard de la libre prestation de 
services. Les preneurs d'assurance vie en capital 
aupres d'une compagnie non etablie en Suede sont en 
effet penalises a plusieurs titres par rapport aux 
preneurs s'adressant aux compagnies etablies en 
Suede (obligation de declaration, surcoGt du rachat, 
exigences d'information particulierement lourdes, 
manque de securite juridique). Le manque de trans-
parence du systeme fiscal, qui repose sur des bases 
d'imposition radicalement differentes selon que la 
compagnie soit ou non etablie en Suede, a egalement 
ete mis en lumiere. En substance, la Cour a considere 
que les autorites suedoises pouvaient se premunir 
centre un eventuel manque a gagner fiscal (resultant 
d'une operation de prestation de service) a l'aide d'un 
systeme plus clair et moins dissuasif. 
L'arret affirme avec force que les legislations fiscales 
nationales doivent s'adapter du mieux possible a la 
liberte de prestation de service dans le domaine de 
!'assurance. II n'est d'ailleurs pas a exclure que le 
meme raisonnement puisse s'appliquer aux presta-
tions offertes par les fonds de pensions. Cet arret 
intervient a point nomme alors que les discussions 
sur la fiscalite des retraites et de !'assurance vie vont 
commencer au sein du Groupe de Politique Fiscale 
(voir page I 0). 
Securite sociale et Marche uni 
A /Yoccasion des deux arrets rendus) le 28 
avril 1998) dans le cadre des affaires «Decker» 
(C-120/95) et «Kohll» (C-158/96)) la Coura 
confirme que Jes restrictions emanant des regi -
mes nationaux de securite sociale tombaient 
sous le coup des articles 30 et 59 du Traite 
(fibre circulation des marchandises et des servi-
ces). Ces arrets declencheront probablement 
une discussion quant aux consequences de 
Fapplication des regles du Marche unique sur 
Fensemble des systemes de securite sociale dans 
les Etats membres. 
Dans le premier cas, un ressortissant luxembourgeois 
s'etait vu refuser le remboursement de lunettes 
achetees a un opticien etabli en Belgique, au motif que 
cet achat avait eu lieu a l'etranger sans autorisation 
prealable de la caisse luxembourgeoise de securite 
sociale, et ce alors que l'achat des lunettes au Luxem-
bourg ne necessite pas d'autorisation prealable. Dans 
le deuxieme cas, un ressortissant luxembourgeois 
avait demande une autorisation a la caisse luxem-
bourgeoise de maladie pour un traitement devant 
etre pratique par un orthodontiste etabli en Alle-
magne. La caisse de maladie l'a refusee aux motifs que 
ces soins n'etaient pas urgents et pouvaient etre 
prodigues au Luxembourg. 
Dans les deux arrets, la Cour a ecarte les arguments 
de certains Etats membres selon lesquels la securite 
sociale en tant que telle ne tomberait pas dans le 
champ d'application des articles 30 et 59. Les Etats 
membres sont tenus de respecter le principe d'egalite 
de traitement entre des situations internes et des 
situations transfrontalieres. La libre circulation des 
marchandises et des services ne peut etre restreinte 
que pour des raisons de protection de la sante publi-
que visees par les articles 36 et 56 du T raite, a savoir 
le maintien d'une capacite de soins ou d'une compe-
tence medicale essentielle pour la population sur le 
territoire national, ou sur preuve qu'il existe un ris-
que d'atteinte grave a l'equilibre financier du systeme 
de securite sociale. La Cour a considere ces justifica-
tions comme non fondees dans les cas d'especes, 
notamment parce qu 'il ne s'agissait que de rembour-
sements. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Martin Merlin 
DG XV/C-2 
TEL: (+ 32 2) 295 89 47 
FAX:(+ 32 2) 295 07 50 
E-mail: C2@dg15.cec.be 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jurgen Tiedje 
DG XV/E-1 
TEL: (+ 32 2) 295 05 25 
FAX : (+32 2) 299 30 88 
E-mail : E l@dg15.cec.be 
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